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This autumn brings with it exciting new prospects for the 
EU's Internal Market, with the arrival of our new Commissioner Frits Bolkestein in mid-
September and the launching of consultations on a new Internal Market Strategy for the next 
five years. 
Mr Bolkestein is the member of the new European 
Commission team responsible for the Internal Market, together with Taxation and the Customs 
Union. His distinguished career in both industry and Dutch national politics will stand him in very 
good stead in his new role as Internal Market Commissioner. As he makes clear in the interview 
he gave to Single Market News (see the Special Feature in the issue), by becoming a Commis-
sioner, he has fulfilled a long-standing ambition. Mr Bolkestein is determined to develop the 
Internal Market so that it delivers its full potential in terms of improving people's standard 
of living, boosting the competitiveness of EU industry and stimulating structural reform and 
modernisation of product and capital markets. 
Within three weeks of his arrival, Mr Bolkestein obtained 
the endorsement of his fellow Commissioners for the launching of consultations on an ambitious new Internal Market 
Strategy (see page 2). This proposed Strategy outlines where the Internal Market should be aiming to go over the next 
five years within the Commission's overall objectives. In particular, the Commission has proposed four strategic objec-
tives, namely improving the quality of life of citizens, enhancing the efficiency of the EU's product and capital markets, 
improving the business environment and exploiting the achievements of the Internal Market in a changing world. 
In the light of consultations with the European Parliament, 
the EU's Council of Ministers and other interested parties, which will include a hearing on 29 October in Brussels and 
conclude on 7 November, the Commission will finalise the strategic objectives and present a list of specific short-term 
actions to meet these objectives with a view to reaching agreement on the overall strategy at the Helsinki European 
Council in December I 999. 
The advantages of setting clearly-defined priority actions 
to be achieved within an agreed time-frame, combined with rigorously and publicly monitoring progress towards 
meeting the established priorities, have been proven by the achievements of the Single Market Action Plan. 
The Commission has proposed that these short-term 
target actions should be updated annually, taking into account the actual functioning of product and capital markets 
and feedback received from citizens and business on their experiences with the Internal Market. 
Although the time-scale for consultations is limited, the 
Commission considered that interested parties would welcome the opportunity to contribute to the definition of the 
new strategy rather than simply being presented with a 'f ait accompli' by the Commission. In fact, it should be possible 
to take on board a wide range of points of view thanks to modern means of communication and consultation via the 
Internet and e-mail, together with a very cooperative attitude on the part of the European Parliament and the Member 
States. I would very strongly encourage all readers of Single Market News to contribute to the consultation process. 
Finally, I would like to mention the restructuring of the 
Commission's services introduced on the initiative of the Commission's new President, Romano Prodi. In our case, the 
name of the Directorate General has changed to "Internal Market DG" instead of DG XV. Our responsibilities have 
not changed to any great extent, but we have taken over responsibility for postal services from the Tele-
communications DG while responsibility for free movement of people, EU citizenship, judicial cooperation and access 
to justice has been transferred to the new Justice and Home Affairs DG. 
Director General 
Internal Market DG 
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UPDATE ON THE SINGLE MARKET 
New JVebsite on Commet·cial 
Communications 
The Internal Market DG has 
launched a website to make the 
ivork of the Commission and the 
Expert Group of Member States 
representatives in the area of 
Commercial Communications 
more accessible for interested 
parties. Ibis initiative is part of 
the measures to facilitate the 
cross-border provision of 
Commercial Communications 
outlined in a 1998 Commission 
Communication (see Special 
Feature in SMN 12). 
The site) available in English) 
French and German) is divided 
into key policy areas: unfair 
competition) sponsorship) claims 
& misleading advertising) 
redress systems) protection of 
minors) information society) 
self-regulation and practice. 
Articles from previous issues of 
the ((Commercial Communica-
tions(( neivsletter published by the 
Internal Market DG have been 
sorted accordingly under these 
categories. 
The website will be updated 
regularly with key documents 
and information about the work 
of the Expert Group as well as 
links to related websites) eg. 
national contact points on 
Commercial Com1nunications. 
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A proposed framework outlining strategic 
objectives for the Internal Market over the 
next five years has been presented in a recent 
consultative Communication. The Euro-
pean Commission considers that these objec-
tives should be improving the quality of 
life of citizens) enhancing the efficiency of 
the EU's product and capital markets) 
improving the business environment and 
exploiting the achievements of the Internal 
Market in a changing world. Following 
consultations with the European Parliament) 
the EU's Council of Ministers and other 
interested parties) which will include a 
hearing on 29 October in Brussels and 
conclude on 7 November) the Commission 
will finalise the strategic objectives and 
present a list of specific short-term actions to 
meet these objectives with a view to reaching 
agreement on the overall strategy at the 
Helsinki European Council in December 
1999. The Commission proposes that the 
short-term target actions should be updated 
annually) taking into account the actual 
functioning of product and capital markets 
and feedback received from citizens and 
business on their experiences with the 
Internal Market. 
"The Internal Market is not an end in itself', com-
mented Internal Market Commissioner Frits 
Bolkestein, "but a means to benefit citizens, busi-
ness and the economy as a whole. As most of the 
rules are now in place, we have reached a new 
phase in the process of ensuring that the Internal 
Market delivers its potential benefits in full. We 
now have to focus our attention on ensuring that 
the rules function optimally and are adjusted to 
take account of new opportunities such as elec-
tronic commerce. The Commission wants to 
maximise the benefits of the Internal Market for 
citizens in terms of sustainable jobs, choice of safe 
and high quality food, goods and services and the 
freedom to live, work, travel and shop in different 
Member States. The Commission also wants to 
maximise the benefits of the Internal Market for 
businesses, small as well as large, in terms of com-
mercial opportunities and competitive conditions 
that give them a head start on world markets. And 
the Commission wants to maximise the impact of 
the Internal Market in stimulating structural 
reform and modernisation of goods, services and 
capital markets." 
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"The strategy the Commission has proposed", 
Mr Bolkestein added, "will clearly indicate where 
the Internal Market is going for the next five years 
within the Commission's overall objectives. At the 
same time the Commission will be able to fine-
tune and adjust how we get there by updating the 
specific target actions every year, notably in the 
light of feedback from the markets, citizens and 
businesses. This Internal Market framework will 
be part of the five year programme which will be 
presented by President Romano Prodi at the 
beginning of next year." 
Improving citizens' quality of life 
The Internal Market brings substantial benefits to 
citizens in terms of sustainable jobs, consumer 
choice and the freedom to live, work and travel in 
other Member States. It is as consumers that most 
citizens will judge the success of the Internal 
Market, which cannot function effectively unless 
they are confident that there are effective 
mechanisms in place for protecting their health, 
safety and economic interests. As employees, 
citizens must be confident that increased compe-
tition is accompanied by adequate levels of labour 
protection. 
The Commission proposes that the EU should: 
• ensure sustainable development through further 
integration of Internal Market and environment 
policies; 
• promote the interests of consumers, notably 
by ensuring a high level of protection, market 
surveillance and proper enforcement of the 
rules; 
• support employment and ensure coordination of 
social protection; 
• ensure that citizens are aware of their rights and 
can make full use of them; 
• ensure that the area of freedom, security and 
justice within the EU becomes a tangible reality. 
Enhancing the efficiency of EU product 
and capital markets 
The Internal Market complements the single 
currency by acting as a stimulus to establishing the 
right regulatory environment for a dynamic, know-
ledge-based, job-creating economy. Increasing 
integration of markets stimulates flexibility and 
efficiency, which in turn encourages productivity 
whilst permitting necessary adjustment to external 
shocks to take place through prices rather than 
job cuts. Deeper market integration is a primary 
goal of the Internal Market, which implies full 
La Commission euro-
peenne vient d'adopter 
une Communication con-
sultative fixant des objec-
tifs strategiques pour le 
Marche unique dans les 
cinq prochaines annees. 
L'ambition est d'ame-
liorer la qualite de vie des 
citoyens, d'accro1tre les 
capacites des marches de 
biens et de capitaux, 
d'ameliorer l1environne-
ment des entreprises et 
d'exploiter l'acquis du 
Marche unique clans un 
monde en mutation. 
Ces objectifs seront 
rencontres par une serie 
d'actions ciblees a court 
terme, mises a jour 
annuellement en tenant 
compte du fonctionne-
ment reel des marches et 
des experiences vecues par 
les citoyens et les entrepri-
ses. Cette Communication 
marque le debut d1un 
exercice de consultation 
qui s'achevera le 7 novem-
bre. Le Parlement euro-
peen, les Etats membres et 
toutes les parties interes-
sees contribueront ainsi a 
la definition des objectifs 
et a )!elaboration d1une 
premiere liste d1actions a 
court terme. A la lumiere 
de ces contributions, la 
Commission adoptera une 
strategie globale pour le 
Marche unique, qui sera 
soumise au Conseil euro-
peen d'Helsinki de 
decembre. 
EWE MMMMii·M· HMM 
Internal Market 
Die Europaische Kommis-
sion hat kurzlich eine 
Mitteilung verabschiedet, 
in der die strategischen 
Ziele for den Binnenmarkt 
fur die nachsten fi.inf J ahre 
festlegt sind. Diese Ziele 
sollen dahingehend wirken, 
die Lebensqualitat der 
Biirger und das Unter-
nehmensumfeld zu ver-
bessern, die Kapazitaten 
der Waren- und Kapital-
markte zu erweitern und 
das bestehende Binnen-
marktrecht in einer Welt 
des standigen Wandels 
besser zu nutzen. Dies soil 
kurzfristig <lurch eine Rei-
he gezielter Ma6nahmen 
erreicht werden, die jahr-
lich aktualisiert werden, 
um den Markten und 
Erfahrungen von Biirgern 
und Unternehmen Rech-
nung zu tragen. Die Mit-
teilung ist Grundlage 
eines Konsultationspro-
zesses, der am 7. Novem-
ber endet. Das Europai-
sche Parlament, die Mit-
gliedstaaten und alle 
betroffenen Kreise werden 
so zur Definition von 
Zielen und Ausarbeitung 
einer Liste kurzfristiger 
spezifischer Ma6nahmen 
beitragen. Auf dieser 
Grundlage wird die Korn-
mission eine globale Stra-
tegie fur den Binnenmarkt 
ausarbeiten, die dem Euro-
paischen Rat in Helsinki 
im Dezember vorgelegt 
werden wird. 
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implementation and enforcement of the agreed 
rules and adaptation of existing ru les to cope with 
change or overcome weaknesses in the operation 
of the Internal Market. 
The future development of the Internal Market is 
therefore inextricably linked with the process of 
economic reform agreed at the June 1998 Cardiff 
European Council. The Commission proposes 
that the EU shou ld: 
• encourage economic reform in the interests of 
market efficiency; 
• ensure financial services deliver their ful l poten-
tial; 
• complete the agreed legislative framework, 
ensure a common understanding of the rules and 
build a shared commitment to enforcement; 
• eliminate existing or potential obstacles to 
cross-border trade and improve the application 
of the mutual recognition principle; 
• secure effective market-opening legislation in the 
utilities and transport sectors, whilst preserving 
universal service; and 
• encourage creativity and innovation by adequa-
tely protecting industrial and intellectual proper-
ty rights. 
Improving the business environment 
If action to deepen market integration is to be fully 
effective, the overall business environment must 
be favourable. The Commission proposes that the 
EU should: 
• ensure that market integration is not under-
mined by anti-competitive practices; 
• eliminate tax barriers to the Internal Market and 
unfair tax competition; and 
• create an improved and simplified legal and 
administrative framework which reduces the 
regulatory burden on business. 
Exploiting the achievements of the 
Internal Market in a changing world 
The increased competitiveness brought about by 
the Internal Market is vital to European businesses 
competing in global markets. At the same time, the 
Internal Market offers a model in building global or 
regional consensus on trade liberalisation. 
The Commission proposes that the EU should: 
• contribute to the shaping of the multilateral 
trading system for the next century and 
• ensure that the Internal Market contributes to 
the successful enlargement of the EU. 
The full text of the consultative Communication 
is available on the Internet: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Comments can be sent before 7 November 
by electronic mail to: 
A l@dg15.cec.be 
Progress Report 
on Pending Proposals 
Le Tableau sur /Jevolution des 
propositions gerees par la 
Direction generate Marche 
interieur n)a guere subi de modi-
fications depuis sa derniere 
partttion (voir SMN n°17). 
II convient cependant d) ajouter 
la proposition de Directive 
(COM (1999) 352) modifiant la 
Directive 91/308/CEE du 
Conseil du 10 juin 1991) relative 
a la prevention de /Yutilisation 
du systeme financier aux fins du 
blanchiment de capitaux (voir 
article page 4). 
Ce Tableau est egalement 
disponible sur Internet 
http://europa.eu.int/comme/dg15 
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--------------~ 
The European Commis-
sion has proposed to 
update and extend a 1991 
Directive to counter 
money laundering. 
The new proposal would 
oblige Member States to 
combat laundering of the 
proceeds of all organised 
crime and fraud against 
the budget of the Euro-
pean Union, and not only 
the proceeds of drugs 
offences. The new propo-
sal would also extend the 
coverage of the current 
Directive (limited to the 
financial sector) to a series 
of non-financial activities 
and professions which are 
vulnerable to misuse by 
money launderers. 
Requirements as regards 
client identification, 
record keeping and repor-
ting of suspicious transac-
tions would therefore be 
extended to external 
accountants and auditors, 
real estate agents, notaries 
and lawyers carrying on 
financial transactions, 
dealers in precious stones 
and metals, transporters of 
funds and casinos. 
The proposed amend-
ments were outlined in a 
Commission report 
( see Special Feature in 
SMN 14) and identified as 
one of the top priorities of 
the Action Plan for Finan-
cial Services ( see Special 
Feature in SMN 17). 
Afin de combattre plus efficacement le 
blanchiment de capitaux) la Commission 
europeenne a presente une proposition pour 
actualiser et etendre le champ d1application 
d1une Directive de 1991. La nouvelle proposi-
tion obligerait les Etats membres a combattre 
le blanchiment de fonds provenant de toute 
forme de criminalite organisee (y compris la 
fraude portant atteinte au budget de !'Union 
europeenne)) alors que l)actuelle Directive ne 
s1applique qu 1au produit des infractions liees 
a la drogue. Par ailleurs) le champ d'applica-
tion de cette Directive) actuellement limite 
au secteur financier) serait etendu a diverses 
activites et professions de nature non finan -
ciere mais vulnerables au risque de blanchi-
ment. Ainsi) les exigences posees en matiere 
d'identification des clients) de conservation de 
documents et de declaration de transactions 
suspectes seraient etendues aux commissaires 
aux comptes exterieurs) aux agents immobi-
liers) aux notaires et aux membres des profes-
sions juridiques qui effectuent des operations 
financieres) aux courtiers en pierres et 
metaux precieux) aux transporteurs de fonds 
et aux casinos. Esquissees dans le rapport 
redige par la Commission en juillet 1998 
(voir le Dossier special de SMN n°14)) Les 
modifications proposees constituent l'une des 
premieres priorites du Plan d1action pour Les 
services financiers adopte en juin 1999 (voir 
le Dossier special de SMN n ° 17) . Ces nouvel-
les regles communautaires seraient conformes 
aux directives internationales relatives a la 
lutte contre le blanchiment de capitaux 
etablies par le groupe d 'action financiere sur 
le blanchiment de capitaux (GAFI) ou 
iraient meme au-dela de celles-ci. 
La Directive de 1991 (91 /308/CEE) relative a la 
prevention de !'utilisation du systeme financier aux 
fins de blanchiment a marque un jalon important 
dans la lutte centre l'argent sale et ses effets poten-
tiellement devastateurs sur l'integrite du systeme 
financier. La Directive a fourni une base utile aux 
efforts deployes par les Etats membres pour 
empecher !'argent sale de penetrer le systeme finan-
cier, ce qui est un aspect essentiel de la campagne 
centre le trafic de stupefiants et, de plus en plus, 
centre la criminalite organisee en general. Cette 
Directive a d'ailleurs servi de modele pour les 
mesures prises par les pays tiers afin de lutter cen-
tre le blanchiment de capitaux. 
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Obligations 
Elle fait obligation aux etablissements financiers 
( dans le sens large du terme) d'exiger une preuve 
d'identite de leurs clients lorsqu'ils ouvrent un 
compte ou demandent !'attribution d'un coffre-fort 
ou lorsque le montant d'une operation ou de plu-
sieurs operations liees depasse 15 OOO euros, de 
conserver des traces documentaires des operations 
et d'etablir des programmes de lutte centre le blan-
chiment de capitaux. Chose plus importance, elle 
prevoit une suspension du secret bancaire en cas de 
necessite et !'obligation de signaler aux autorites 
toute operation suspectee de constituer une opera-
tion de blanchiment (meme si elle n'atteint pas ce 
seuil). 
Depuis !'adoption de la Directive en 1991, la menace 
du blanchiment de capitaux tout comme la reponse 
a cette menace ont evolue. Les Etats membres de 
l'Union europeenne (dans le Plan d'action de Jutte 
centre la criminalite organisee adopte au Conseil 
europeen d'Amsterdam) et le Parlement europeen 
(dans deux rapports et resolutions) ont appele a un 
renforcement et a une extension des efforts de-
ployes par l'Union dans ce secteur crucial. La plupart 
des reglementations des Etats membres vont deja 
plus loin, en definissant des seuils plus stricts et en 
appliquant le texte a des professions autres que 
financieres. 
La nouvelle proposition 
etend la gamme des acti-
vites criminelles visees par 
la Directive et renforce 
!'exigence de signaler Jes 
operations suspectes de 
blanchiment de capitaux. 
La criminalite organisee de 
meme que la fraude et la 
corruption affectant Jes 
interets financiers de l'UE 
sont ajoutes au trafic de 
drogue. Cette extension 
repond au developpement 
spectaculaire d'une crimi-
nalite organisee indepen-
damment du trafic de dro-
gue. Elle ameliorerait non 
seulement la declaration 
des operations suspectes, 
mais faciliterait aussi, et 
surtout, la cooperation 
internationale entre auto-
rites judiciaires et policie- .,..., - ...... ----..,..,,.._~ 
res de differents pays. 
(I) GAFI: principal organisme de lutte 
contre le blanchiment au niveau 
mondial, qui regroupe la Commis-
sion et tous les Etats membres de 
l'Union europeenne ai nsi que onze 
autres pays et le Conseil de coope-
ration du Golfe. 
ESH F+MMAM·W'I WMI 
A mesure que les defenses du secteur bancaire cen-
tre le blanchiment de capitaux se sont renforcees, la 
criminalite organisee a cherche d'autres moyens de 
deguiser l'origine criminelle des fonds. C'est une 
tendance qui a ete clairement mise en evidence par 
le Groupe d'action financiere internationale (I) et 
les Nations Unies, qui ont releve des cas frequents 
ou les services de membres des professions juridi-
ques etaient utilises abusivement pour aider a dissi-
muler des fonds d'origine criminelle. On a releve 
aussi de nombreux cas ou le secteur immobilier etait 
utilise pour blanchir des fonds provenant d'activites 
criminelles. 
Role plus actif 
La proposition refiete la conviction de la Commis-
sion, partagee par le Parlement et les Etats mem-
bres, qu'un certain nombre de professions et d'acti-
vites doivent a present jouer un role plus actif de 
lutte contre la criminalite organisee et l'argent sale 
qu'elle produit. La proposition obligerait ainsi le 
secteur immobilier, les experts-comptables et les 
casinos a participer pleinement a la lutte contre la 
criminalite organisee. Ces activites et professions 
seraient tenues de s'assurer d'une maniere adequate 
de l'identite de leurs cl ients et de signaler les opera-
tions suspectes de blanchiment de capitaux aux 
autorites antiblanchiment designees par les Etats 
membres. Les membres de ces professions se ver-
raient octroyer une protection contre toute mise en 
cause de leur responsabilite civile ou penale resul-
tant du fait qu'ils ont signale des capitaux provenant 
d'une source suspecte. 
Dans le cas des notaires et d'autres membres des 
professions juridiques independantes, les obligations 
de la Directive s'appliqueraient a l'egard d'activites 
financieres specifiques ou relevant du droit des 
societes ou le risque de blanchiment des capitaux 
est le plus eleve (par exemple, achat et vente de 
biens immobiliers ou d'entreprises commerciales, 
manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs 
appartenant au client, ouverture ou gestion de 
comptes bancaires, d'epargne ou de titres, constitu-
tion, gestion ou direction de societes, de fiducies ou 
de structures similaires). 
Eu egard au statut particulier des avocats et a leur 
devoir de confidentialite (souligne notamment par le 
Parlement europeen), ceux-ci seraient exemptes de 
toute obligation de declaration en cas de represen-
tation ou de defense de clients dans la cadre d'une 
procedure judiciaire. Afin de tenir pleinement 
compte de !'obligation professionnel le de discretion 
de cette profession, les Etats membres auraient 
egalement la faculte de permettre aux avocats de 
communiquer leurs soup~ons de blanchiment de 
capitaux par la criminalite organisee non pas aux 
autorites competentes habituelles, mais a l'ordre 
professionnel auquel ils appartiennent ou a un organe 
professionnel equivalent. 
En proposant ce regime special pour les avocats, la 
Commission cherche a associer cette profession 
aux efforts de lutte contre le blanchiment tout en 
preservant le role particulier qu'elle joue dans notre 
societe. Conformement a la proposition, les per-
sonnes cherchant a blanchir des capitaux en utilisant 
frauduleusement les services d'un avocat, par exem-
ple en fourn issant des informations inexactes ou 
incompletes, risqueraient d'etre signalees a une 
autorite superieure. En meme temps, l'avocat au rait 
l'avantage de ne pas etre laisse a lui-meme lorsqu'i l 
soup~onne une activite criminelle grave. 
Cette proposition prevoit egalement l'ajout d'une 
annexe a la Directive pour specifier les methodes 
auxquelles les etablissements financiers et de credit 
pourraient recourir pour identifier les clients dans le 
cas des operations a distance (par exemple, les ope-
rations effectuees par courrier, telephone ou ordi-
nateur). 
Le texte integral de la proposition de Directive 
est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
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Die Kommission hat einen 
Vorschlag zur Erweiterung 
der Geldwascherichtlinie 
von 1991 vorgelegt. 
Danach waren die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, 
auch gegen das 11 Waschen 11 




die den Haushalt der 
Gemeinschaft beriihren. 
Bisher gilt dies nur fur 
Ertrage aus Drogendelik · 
ten. Ferner soil die 
Geltung der Richtlinie auf 
eine Reihe nicht-fmanziel-
ler Tatigkeiten ausgedehnt 
werden, die zur Geld-
wasche miRbraucht wer-
den konnten. So waren 
externe Buchsachverstan-
dige und Abschlu6prlifer, 
Imrnobilienmakler, Notare 
und Rechtsanwalte, die 
Finanzgeschafte vorneh-
men, sowie Edelstein- und 
-metallhandler, Geldtrans-
porteure und Kasinos zur 
Feststellung der Kunden-
identitat, Aufbewahrung 





bericht uber die geltende 
Richtlinie ( siehe SMN 
r.14) erlautert und 
gehbren zu den Priorita-
ten des Aktionsplans fur 
Finanzdienstleistungen 
( siehe Spezial-Dossier in 
SMN Nr.17). 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Alan Beverly 
Unite C-1 
TEL: (+ 32 2) 295 13 35 
FAX: (+ 32 2) 295 09 92 
E-mail: C I @dg I 5.cec.be 
FINANCIAL SERVICES 
Portu uese authorities block an ac 
A la suite de plaintes, la 
Commission europeerme 
a decide d'ouvrir une 
procedure d'infraction a 
l'encontre du Portugal qui 
a bloque !'acquisition par 
la banque espagnole 
Banco Santander Central 
Hispano (BSCH) 
d'interets dans le groupe 
Champalimaud ( au travers 
d'une participation quali-
fiee dans la compagnie 
d'assurance Mundial 
Confian~a). La Commis-
sion craint que l'arrete 
pris par le ministre portu-
gais des finances le 18 juin 
1999, ainsi que la suspen-
sion de l'exercice de tous 
. les droits de vote attaches 
aux actions du groupe 
Champalimaud, ne violent 
le droit communautaire. 
La Commission estime 
que les mesures portugaises 
pourraient enfreindre les 
regles sur la libre circula-
tion des capitaux et la 
liberte d'etablissement 
(articles 56 et 43 ). 
Elles pourraient aussi etre 
incompatibles avec les 
Directives relatives aux 
assurances ( notamment la 
troisieme Directive 11 assu-
rance non vie 11 -
92/ 49 /CEE) qui exigent 
que les interventions des 
autorites de surveillance 
soient motivees par le 
contr61e prudentiel. 
For more information, 
please contact 
Manuel de Frutos 
Unit C-2 
TEL: (+ 32 2) 296 16 50 
FAX: (+ 32 2) 299 30 75 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
6 
following complaints) the European 
Commission has decided to open a formal 
infringement procedure concerning measures 
adopted by the Portuguese authorities to block 
the acquisition of a stake in the Champalimaud 
group by Banco Santander Central Hispano 
(ESCH) of Spain through a qualified 
holding in the insurance undertaking 
Mundial Confianfa. The Commission is 
concerned that the administrative decision 
('despacho') adopted by the Portuguese 
Finance Minister on 18 June 1999 to block 
the qualified holding) and the suspension of 
all voting rights on shares belonging to the 
Champalimaud group) may violate Commu-
nity law. In particular) the Commission 
considers that the Portuguese measures may 
be incompatible with EC Treaty rules on the 
free movement of capital and freedom of 
establishment (Articles 56 and 43). 
These measures may be also incompatible 
with the requirement in the Insurance 
Directives (especially the Third Non-Life 
Insurance Directive -92/ 49 /EEC - article 15) 
for interventions by supervisory authorities to 
be based on prudential principles rather than 
public interest considerations. The Portuguese 
authorities were sent a letter of formal notice 
asking for clarifications concerning the case 
within one month of receipt) to which they 
replied on 24 August. The Commission is 
now analysing the Portuguese response. 
On 7 June 1999, the Champalimaud Group of 
Portugal reached agreement with BSCH to 
exchange 40% of the holding companies which 
control Grupo Mundial Confian~a against 1.6% of 
the capital of BSCH. The operation was notified 
to the Portuguese authorities. The Portuguese 
Minister of Finance responded by the administrative 
decision of 18 June blocking the deal and by sub-
sequently suspending all voting rights on shares in 
the Champalimaud group. The grounds for oppo-
sing the deal cited by the Portuguese authorities' 
administrative decision included not only "late and 
incomplete notification" and the "absence of a 
transparent structure" in the new group, but also 
the necessity to protect the national interest. 
However, the Commission considers that the 
decision may not have been motivated on pruden-
tial grounds. Moreover, the precise reasons for 
the veto were not communicated to the parties 
concerned. 
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The Commission is concerned that Community 
law may have been violated because: 
• the Portuguese authorities intervention may be 
based on defense of national interests rather than 
prudential grounds; 
• the suspension of all voting rights on shares in the 
Champalimaud group may be a disproportionate 
measure; 
• the parties concerned had no opportunity to 
provide supplementary information; 
• the precise reasons for blocking the deal were not 
notified to the parties concerned. 
The Action Plan for Financial Services (see Special 
Feature in SMN 17) emphasised the key role of 
restructuring in the financial services sector in 
ensuring an efficient allocation of resources 
throughout the EU economy. In particular, the 
Action Plan states that "supervisory authorities, 
while taking prudential considerations fully into 
account when dealing with the restructuring pro-
cess (mergers, acquisitions, take-over bids etc.), 
should do so in full respect of the principles of 
transparency and non-discrimination. ( ... ) In order 
to avoid that prudential considerations - left un-
specified - could result in unjustified actual or 
potential obstacles to restructuring operations, it 
would be appropriate that any required authorisa-
tion process be based on a set of objective and 
publicly disclosed criteria, stable over time". 
Aufgrund entsprechender 




gegen Portugal einzuleiten, 
da die dortigen Behorden 
eine qualifizierte Beteili-
gung der Banco Santander 
Central Hispano (BSCH) 






tet, da6 eine hierzu am 
18. J uni 1999 erlassene 
Verfugung des portugie-
sischen Finanzministeriums 
sowie die Aussetzung 





Ferner ist sie der Auffas-
sW1g, da6 die verfugten 
Ma6nahmen die Regeln 
zu freiem Kapitalverkehr 
und Niederlassungsfreiheit 
(Art. 56 und 43) verletzen 
konnten. Au6erdem ist es 
moglich, da6 sie niche mit 
den fur den Versiche-
rungssektor geltenden 
Richtlinien (vor allem 
11 Schadensversicherungs-
rich tlinie 11 92/49 /EWG) 




begrundet werden diirfen. 
FINANCIAL SER VIC E S 
Distance marketin 
Die Europaische Kommis-
sion hat einen geanderten 
Richtlinienvorschlag 
gebilligt, der einen klaren 




Sie kommt dabei in vielen 
Ptmkten den Anderungs-
,.vi.inschen des Parlaments 
nach: so wird das Konzept 
einer II maximalen Harmo-
nisierung 11 beibehalten, 
die Regelung mit einer 
l 4tagigen Bedenkzeit vor 
VertragsabschluB wird 
<lurch die Verpflichtung 
des Anbieters ersetzt, den 
Kunden umfassende 
Informationen an die 
Hand zu geben, und es 
wird ein allgemeines 
Widerrufsrecht eingefuhrt. 
Den Mitgliedstaaten stun-
de frei, je nach Art der 
angebotenen Finanz-
dienstleistung eine 
Widerspruchsfrist von 14 
bis 30 Tagen einzuraumen. 
Eine gewisse Anzahl von 
Finanzdienstleistungen 








darlehen). Die Annahme 
des Vorschlags konnte 
noch wahrend der finni-
schen Prasidentschaft 
erfolgen. 
~e European Commission has recently 
amended the proposal for a Directive aimed 
to establish a clear regulatory framework for 
distance marketing of financial services 
within the Single Market. The Commission 
has to a large extent followed the European 
Parliament)s suggestions for amendments1 
in particular by maintaining a "maximum 
harmonisation II approach1 by replacing the 
right to a period of reflection with an obliga-
tion for the supplier to provide a comprehen-
sive set of information elements and by intro-
ducing a general right of withdrawal. 
The aim of the proposed Directive is to ensure 
a high level of protection for consumers of 
retail financial services (insurance1 banking 
and investment services) marketed by mail1 
by telephone1 by fax or by electronic means 
such as the Internet. It should encourage con-
sumer confidence in such services and provide 
financial service suppliers with a clearly 
defined legal framework valid for distance 
selling throughout the Single Market without 
hindrance. 
The proposal for a Directive, originally put forward 
in October 1998 (see SMN I 5), covers distance 
contracts concerning financial services concluded 
under an organised distance sales or services-provi-
sion scheme, for which the supplier and the consu-
mer make exclusive use of communication at a 
distance (such as by mail , by telephone, by fax or by 
electronic means such as the Internet). 
The European Parliament's May 1999 Opinion sup-
ported the Commission's "maximum harmonisa-
tion" approach, according to which the proposed 
Directive would harmonise at a maximum level 
Member States' rules on distance selling of financial 
of financial services 
services. As a consequence, suppliers of financial 
services would be able to offer their products 
throughout the Single Market, without the hindran-
ce of having to comply with different national 
consumer protection laws on distance sales. 
The Commission has accepted the Parliament's 
suggested amendment whereby, instead of granting 
consumers a right to a period of reflection ("war-
ming up") before agreeing to a contract, they would 
be entitled to receive a comprehensive set of infor-
mation prior to its conclusion. This would allow 
consumers to compare various offers on a more 
informed basis. 
Similarly, the Commission has incorporated the 
Parliament's suggested amendment which would 
transform the consumer's limited right of with-
drawal into a general right, without penalty and 
without giving any reason. Member States would be 
free to set the "cooling-off' period between 14 and 
30 days depending on the financial service offered. 
However those Member States which opted for the 
maximum period would nonetheless be obliged to 
accept the supply of financial services from other 
Member States with shorter withdrawal periods. 
A certain number of financial services have been 
exempted from the withdrawal right (foreign 
exchange services, trade in securities, certain short 
term non-life insurance products, certain types of 
property loan) on the grounds that such a right 
would be incompatible with thei r functioning. 
Other provisions contained in the original proposal, 
notably on inertia selling and unsolicited communi-
cations, remain substantially unchanged. 
Adoption of the proposed Directive would mark an 
important step towards improving the Single 
Market for Financial Services, and complement 
other Commission initiatives to eliminate existing 
obstacles within the framework of its Action Plan 
for Financial Services (see Special Feature SMN 17). 
The Commission will submit the amended proposal 
to the Council of Ministers with a view to it rapidly 
agreeing a common position for re-submission to 
the European Parl iament. The Finnish Presidency of 
the Council has expressed its intention to give 
priority to securing agreement on this proposal. 
The fu ll text of the Proposal is available 
on the Internet: 
http://europa.eu.int.comm/dg IS 
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La Commission euro-
peenne a presente une 
proposition modifiee de 
Directive etablissant un 
cadre reglementaire clair 
pour la commercialisation 
a distance de services 
financiers au sein du 
Marche unique (voir 
SM n°15). La Commis-
sion a suivi clans une large 
mesure les modifications 
suggerees par le Parlement 
europeen, en particulier 
en maintenant une appro-
che "d'harmonisation 
maximale 11 et en rempla-
~ant le delai de reflexion 
avant la conclusion du 
contrat par !'obligation 
faite aux fournisseurs de 
communiquer des infor-
mations completes per-
mettant au consommateur 
de mieux comparer les 
offres. La proposition 
modifiee inu·oduit aussi 
un droit general de retrac-
tation, sans penalite et 
sans indication de motif, 
qui sera fixe par les Etats 
membres entre 14 et 
30 jours selon le type de 
services financiers. 
Ont cependant ete 
exemptes du droit de 
retractation, les services de 
change, la negociation de 
titres, certains produits 
d I assurance non vie a 
court terme, certains types 
de credit hypothecaire. 
L'adoption de cette 
Directive pourrait interve-
nir sous presidence 
finlandaise. 




TEL: (+32 2) 296 16 61 
FAX: (+32 2) 295 07 SO 




Spain referred to the Court 
The Commission has decided to 
refer Spain to the Court of Justice 
because Spanish legislation is 
incompatible with the EU Treaty 
rules on freedom to provide servi-
ces (Article 49, ex 59). The Spa-
nish authorities impose a prior 
authorisation requirement not 
only for those wishing to set up a 
business as an agent or broker in 
Spain but also for those wishing to 
provide services temporarily. 
According to a number of rulings 
by the EC], this practice is contra-
ry to Article 49 of the Treaty 
inasmuch as service providers may 
not be made subject to the same 
conditions as those ivho are esta-
blishing themselves on a perma-
nent basis. Nor is the requirement 
justified by any general interest 
considerations) such as the need to 
protect consumers in the Spanish 
marlut) since it is neither necessa-
ry nor proportional to the objective 
pimued. 
For more information, 
please contact 
Manuel de Frutos 
Unit C-2 
TEL: ( + 32 2)296 16 50 
FAX:(+ 32 2) 299 30 75 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
COMPANY LAW 
Non-trans osition de Directives 
La Commission europeenne a decide de 
deferer l'Italie devant la Cour de justice 
europeenne pour nontransposition de la 
Directive "post BCCI" relative a la surveil-
lance des etablissements financiers, pour ce 
qui concerne les entreprises d'assurance. 
Elle a egalement decide d'envoyer des avis 
motives a l'Autriche, a la France et au 
Luxembourg pour nontransposition de la 
Directive concernant les systemes d'indem-
nisation des investisseurs. Si un Etat mem-
bre destinataire d'un avis motive ne fournit 
pas une reponse satisfaisante dans les deux 
mois qui suivent la reception de l'avis, la 
Commission peut saisir la Cour de justice. 
Directive "post BCCI" 
La Directive "post BCCI" (95/26/CE) modifie une 
serie de Directives concernant les secteurs de la ban-
que, des assurances, des· valeurs mobilieres et des 
organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lieres (OPCVM), afin de renforcer les pouvoirs des 
autorites chargees de la surveillance des etablisse-
ments financiers. La Directive devait etre transposee 
pour le 18 juillet 1996 au plus tard, mais l'ltalie n'a pas 
encore adopte les mesures necessaires pour en appli-
quer les dispositions au secteur des assurances. 
Systemes d'indemnisation des investisseurs 
La Directive relative aux systemes d'indemnisation des 
investisseurs (97/9/CE) a ete adoptee par le Parlement 
europeen et le Conseil le 3 mars 1997 (voir SMN n°7), 
afin de renforcer la confiance des petits investisseurs. 
La Directive prevoit que les Etats membres doivent 
veiller a la mise en place d'un ou de plusieurs systemes 
destines a indemniser les investisseurs (essentielle-
ment les plus petits) en cas de defaillance d'une entre-
prise d'investissement, lorsque celle-ci (qu'elle soit 
une banque ou un autre etablissement financier) s'avere 
incapable de restituer aux investisseurs les fends ou 
les titres qu 'ils lui ont confies. Les pertes liees a une 
baisse de la valeur de marche des investissements ne 
sont pas couvertes par ce dispositif. Les Etats mem-
bres peuvent limiter le montant de l'indemnisation, 
mais celle-ci ne peut etre inferieure a 20 OOO euros 
(ou 15 OOO euros jusqu'au 31 decembre 1999, dans 
les Etats membres ou le plafond etait inferieur a 
20 OOO euros lors de !'adoption de la Directive). La 
Directive laisse les Etats membres libres de definir 
!'organisation interne des systemes de garantie et les 
modalites de leur financement. Les Etats membres 
etaient tenus de transposer la Directive pour le 28 
septembre 1998 au plus tard, mais l'Autriche, la France 
et le Luxembourg n'ont pas encore notifie les mesures 
nationales prises dans ce sens. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Hubert Salmon 
Un ite C-3 
TEL: (+ 32 2) 295 49 87 
FAX:(+ 32 2) 299 30 71 
E-mail: C3@dg15.cec.be 
Failure to im lement EU le islation in Gibraltar 
l:e European Commission has decided to 
refer the United Kingdom to the European 
Court of]ustice for four cases of failure to 
implement company law Directives in the 
territory of Gibraltar. The Directives in 
question concern the annual accounts and the 
consolidated accounts of companies. 
The United Kingdom failed to give a satis-
factory reply to the reasoned opinions sent in 
January 1999 (see SMN 16) . 
EU-wide ru les on the preparation and presentation of 
companies' annual accounts and the consol idated ac-
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counts of groups are laid down respectively in the 
Fourth and Seventh Company Law Directives 
(78/660/EEC and 83/349/EEC) and subsequent 
amendments (90/604/EEC and 90/605/EEC). These 
Directives define which forms of companies have to 
produce accounts, establish which format should be 
used for the profit and loss account and the balance 
sheet and lay down which valuation principles should 
be applied. The Directives also impose requirements 
to disclose the accounts. The Fourth Directive was 
due to be implemented by 31 July 1980, the Seventh 
by 31 December 1987 and the two amending Direc-
tives by I January 1993. 
For more information, 
please contact 
Karel Van Hulle 
Unit C-5 
TEL: (+32 2) 295 79 54 
FAX:(+ 32 2) 299 30 81 
E-mail: CS@dg15.cec.be 
FREE MOVEMENT OF GOODS 
Entraves au commerce de denrees alimentaires 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Luis Gonzalez-Vaque 
Unite D-1 
TEL: (+32 2)295 08 18 
FAX: (+ 32 2) 295 47 80 
E-mail: DI @dg I 5.cec.be 
La Commission europeenne a decide de 
saisir la Cour de Justice a l 'encontre de 
l'Espagne et de l'Italie dont les legislations 
nationales interdisent la commercialisation 
du chocolat contenant des matieres grasses 
autres que le beurre de cacao) et a l'encontre 
de la France au suJet d 'obstacles a la commer-
cialisation de denrees alimentaires enrichies. 
Chocolat ou pas? 
Les legislations italienne et espagnole prevoient 
!'interdiction de produire et de commercialiser du 
chocolat contenant des matieres grasses autres que 
le beurre de cacao. Suite a l'envoi d'un avis motive 
aux gouvernements espagnol et italien en juil let 
1998 (voir SMN n° 14), les autorites competentes 
ont reaffirme qu'elles maintiendraient l'actuelle 
legislation en la matiere. La Commission a done 
decide de saisir la Cour de justice. 
En ltalie, la loi n° 35 I de 1976 dispose que la deno-
mination de vente des produits a base 
de cacao et de chocolat con-
tenant des matieres gras-
ses vegetales autres 
que le beurre de 
cacao doit etre 
precedee de !'ex-
pression "succedane 
du chocolat". Une cir-
culaire de 1996 precise que 
cette disposition s'applique dans le 
cas ou ces matieres depassent 5% du poids du 
produit. En Espagne, le decret royal n° 822 de 1990 
interdit d'ajouter aux produits a base de cacao des 
matieres grasses autres que le beurre de cacao. 
Les deux administrations defendent leur position en 
rappelant que la Directive 73/241 /CE ne prevoit pas 
!'uti lisation dans le chocolat et dans les autres pro-
duits a base de cacao de matieres grasses autres que 
le beurre de cacao et que, done, la loi nationale est 
conforme au droit communautaire. 
T outefois, si la Directive ne contient pas d'indication 
specifique sur les matieres grasses vegetales, elle 
permet aux Etats membres de maintenir dans leur 
legislation !'interdiction ou l'autorisation d'employer 
pour la production nationale les matieres grasses 
vegetales non expressement admises par la regle-
mentation communautaire. 
Par consequent, les deux dispositions contestees in-
terdisent !'introduction sur le marche du chocolat 
legalement fabrique dans un autre Etat membre. 
Selon la Commission, le chocolat legalernent produit 
dans un Etat membre, ou l'emploi des matieres gras-
ses visees est autorise, doit avoir libre acces a tous 
les marches nationaux. II s'agit d'une obligation 
decoulant de !'article 28 ( ex-article 30) du T raite, et 
indirectement de la Directive. 
En ce qui concerne plus specifiquement l'ltalie, la 
Commission considere que !'obligation de commer-
cialiser ce chocolat sous !'appellation de "chocolat 
de substitution" est une mesure disproportionnee 
pour assurer la protection du consommateur. Elle 
est d'avis qu'i l serait possible d'eviter que les 
consommateurs ne soient induits en erreur en les 
informant de la composition de ces chocolats par 
d'autres moyens appropries et moins restrictifs (par 
exemple, une etiquette neutre et objective). 
Aliments enrichis 
Suite a un nombre important de plaintes emanant 
d'operateurs economiques communautaires, la 
Commission a decide de saisir la Cour de justice 
dans le dossier concernant les difficultes pour com-
mercialiser en France des denrees al imentaires en-
richies legalement produites et/ou commercialisees 
dans un autre Etat membre. 
II s'agit, notamment, de confiseries additionnees de 
vitamines, de complements alimentaires et de pro-
duits dietetiques. La reglementation fran~aise etablit 
des listes limitatives de substances qui peuvent etre 
adjointes aces denrees alimentaires. L'adjonction de 
substances non prevues par ces listes ou, dans des 
proportions ou des conditions differentes de celles 
prevues par la reglementation, est soumise a une 
procedure d'autorisation prealable. Dans de nom-
breux cas, les autorites fran~aises se sont opposees a 
la commercialisation en France de produits legale-
ment fabriques et/ou commercialises dans d'autres 
Etats membres sans apporter, conformement a la 
jurisprudence de la Cour de justice, d'elements suffi-
sants etablissant le risque que comporterait la com-
mercialisation de ces produits pour la sante publique. 
La Commission considere que les mesures prises 
par les autorites fran~aises constituent des entraves 
injustifiees tombant sous le coup de !'article 28 du 
T raite CE. Elle considere egalement que la procedu-
re d'autorisation prealable prevue par la reglemen-
tation fran~aise ne respecte pas les principes 
enonces par la Cour de justice en la matiere, en par-
ticulier, en ce qui concerne le delai d'examen des 
demandes et la maniere dont les decisions de !'ad-
ministration sont notifiees aux interesses. Pour la 
Commission, la reglementation fran~aise devrait 
egalement etre adaptee afin que le principe de 
reconnaissance mutuelle puisse s'appliquer pleine-
ment dans ce secteur. 
Barriers to trade: 
vitaniinised products 
in Austria 
The Commission has decided to 
send the Austrian Government a 
reasoned opinion concerning the 
marketing in Austria of vitami-
nised food supplements origina-
ting in other Member States. De-
pending on the proportion of vi-
tamins contained in such pro-
ducts) some of them are classified 
by the Austrian authorities as 
medicines. As a result) these pro-
ducts have to follow a lengthy 
and costly authorisation procedu-
re. Products lawfully marketed in 
other Member States are thereby 
denied access to the Austrian 
market. The Commission consi-
ders that systematically applying 
one and the same quantitative 
criterion (i.e. the recommended 
daily intake) to classify a vita-
min supplement as a medicine 
takes account of neither the diffe-
rences between the various types of 
vitamin nor the different levels of 
risk they may pose if consumed in 
excess. It would be less restrictive 
to set a limit value for each vita-
min which took account) in par-
ticular> of the differences in the 
risk to health; beyond 1vhich a 
preparation would be considered 
a medicine. 
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E-mail: D l@dg I 5.cec.be 
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FREE MOVEMENT OF GOODS 
Produits defectueux 
Reasoned opinion to Greece: 
Quality standards for ceramic 
tiles 
Because requirements imposed by 
Greek legislation on ceramic tiles 
are not compatible with EC 
Treaty provisions on the free 
movement of goods (Articles 28-
30)> the Commission has decided 
to send a reasoned opinion. 
According to the Greek legislation 
in question> ceramic tiles can be 
classified as "first quality" only if 
they are in conformity with the 
standards listed exhaustively in 
that legislation. As long as EU 
products respond to standards or 
technical rules which ensure an 
equivalent level of quality> they 
also should be recognised by the 
Greek legislation as ''first quality" 
products. If they are not 
recognised as they should be> their 
marketing in Greece is made 
more difficult and intra-
Community trade is impeded. 
Moreover> a number of com-
pulsory indications on the boxes of 
the ''first quality" tiles are also 
provided for in the Greek legisla-
tion (such as origin> quality> 
dimensions> surface> number of 
tiles in every box) . This informa-
tion must be indicated in a speci-
fic form and order on the packa-
ging of the tiles. Ceramic tiles 
which are not in conformity with 
these detailed rules of packaging 
are prohibited from sale. 
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La Directive 85/374/CEE relative a la 
responsabilite du f ait des produits defectueux 
n'a pas toujours ete correctement transposee 
dans Les Etats membres. Ainsi, l 'Autriche, 
la Grece et la France viennent de recevoir 
un avis motive de la Commission pour 
mauvaise transposition de ce texte. 
Cette legislation met en oeuvre un regime 
de responsabilite civile du producteur en cas 
de dommages causes aux victimes du fait de 
produits defectueux. La Directive vient 
d)etre modifiee pour inclure dans son champ 
d)application Jes produits agricoles non 
transformes ( voir aussi article page 11). 
En l'absence d'une reponse satisfaisante 
dans Les deux mois suivant reception de 
l'avis motive, la Commission pourrait saisir 
la Cour de justice europeenne. 
Autriche 
En vertu d'une option contenue dans la Directive 
85/374/CEE, l'Autriche applique, depuis 1995, Jes 
regles de la responsabilite civile sans faute [ strict 
liability] aux producteurs de matieres premieres 
agricoles ayant subi une transformation genetique. 
Cela implique que Jes agriculteurs produisant ces 
matieres sont responsables des dommages causes 
a la sante des consommateurs si ces produits ne 
satisfont pas !'exigence de securite a laquelle le 
grand public peut legitimement s'attendre. 
T outefois, si le producteur prouve qu'il n'a pas lui-
meme modifie genetiquement la matiere premiere 
( ce qui est normalement le cas car la transforma-
tion est developpee par Jes industries de biotech-
nologie), le producteur n'est pas responsable des 
dommages causes en vertu de la Directive. 
La Commission est d'avis que cette exoneration 
de responsabilite n'est pas conforme aux regles de 
la Directive. Celle-ci etablit un cadre strict des cas 
d'exonerations que Jes Etats membres ne peuvent 
ni modifier, ni ajouter. 
Grece 
Depuis 1994, la Grece a supprime la franchise pre-
vue par la Directive 85/374/CEE (500 euros) dans 
sa legislation, ce qui implique que les producteurs 
sont egalement responsables pour des dommages 
inferieurs a la franchise. La Commission est d'avis 
que cela n'est pas conforme avec le texte actuel de 
la Directive, laquelle ne permet aucune derogation 
ou possibilite de modulation de la franchise actu-
elle par les Etats membres d'une fa~on unilaterale, 
meme pour des raisons economiques. 
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France 
La Directive 85/374/CEE a ete transposee le 19 
mai 1998 en France. Cette transposition tardive a 
fait l'objet d'un recours en manquement en 1993. 
Suite a l'annonce faite par la Commission de 
demander une astreinte a la Cour de justice (voir 
SM N n ° 12), en vertu de !'article 228 du T raite 
( ex-article 171 ), la France a finalement transpose la 
Directive. 
Toutefois, la loi n'est pas conforme avec la legisla-
tion en vigueur sur trois points: 
• Dommages couverts: la France applique Jes 
regles de la Directive aux biens d'usage com-
mercial et aux dommages inferieurs a 500 euros, 
ce qui n'est pas conforme avec le texte actuel de 
la Directive; 
• Responsabilite du fournisseur: selon la loi de 
1998, tout fournisseur est responsable sans fau-
te des dommages causes par le produit livre, au 
meme titre que le producteur, meme si le four-
nisseur a le droit d'appeler en garantie le pro-
ducteur. La Directive est basee sur la responsa-
bilite du producteur et, a titre exceptionnel, sur 
celle du fournisseur (lorsque la victime n'a pas 
re~u d'informations concretes de la part du four-
nisseur lui permettant d'identifier le produc-
teur). La Commission conteste la conformite des 
dispositions de la loi fran~aise avec le texte 
actuel de la Directive. 
• Mesures preventives necessaires: selon la loi 
fran~aise, un producteur ne peut faire valoir Jes 
exonerations de responsabilite en cas de «ris-
ques de developpement» et de «conformite avec 
des regles imperatives» que s'il a pris les mesures 
preventives necessaires pour eviter Jes domma-
ges, des qu'il sait que le produit est defectueux et 
avant d'avoir cause des dommages. Le texte 
actuel de la Directive ne conditionne pas les 
exonerations a la prise de mesures preventives. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Sebastian Bohr 
Unite D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 13 46 
FAX: (+32 2) 295 47 80 
E-mail: D l@dg15.cec.be 
FREE MOVEMENT OF GOODS 
Res onsabilite civile des roducteurs 
Resiimee 
die Kommission unter 
Mitwirkung betroffener 
Kreise die Umsetzung der 
Vorschriften uber zivil-
rechtliche Haftung for 
fehlerhafte Produkte 
(Richtlinie 85/ 374/ EWG, 
geandert <lurch Richt-
linie 99 / 34/ EG, siehe 
SMN Nr.9) untersuchen 
und feststellen, wie sie 




Fakten sollen dari.iber 
AufschluB geben, inwie-
weit die Ziele der Richt-
linie (Schutz der Opfer, 
Forderung der Produkt-
sicherhei t, Erleichterung 
des Warenaustausches im 
Binnenmarkt, ohne Inno-
vation und Schaffung 
neuer Arbeitsplatze zu 
beeintrachtigen) tatsach-
lich erreicht wurden. 
Die Kommission mochte 
so einen Meinungsaus-
tausch uber eine mogliche 
grundlegende Oberarbei-
tung der Richtlinie anre-
gen, wie sie vom Europai-
schen Parlament gefordert 
wird. Sie bittet Verbrau-
cher, Produzenten, Versi-
cherer, Handler und 
Behorden ( auch in den 
Beitrittslandern), ihr bis 
zum 28. November 1999 
ihre schriftlichen Stellung-
nahmen brieflich oder per 
E-mail zu tibermitteln. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Sebastian Bohr 
Unite D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 13 46 
FAX: (+ 32 2) 295 47 80 
E-mail: D l@dg I 5.cec.be 
Par la publication de ce Livre vert) la Com-
mission europeenne lance une consultation 
des milieux intereSSeS a fin d I examiner 
£'application des regles relatives a la respon-
sabilite civile du fait des produits defectueux 
(Directive 85/374/CEE modifiee par la 
Directive 99/34/CE) et en evaluer !'impact 
sur le fonctionnement du Marche unique) la 
protection des consommateurs et la competiti-
vite des entreprises europeennes. Il s'agit 
d 'obtenir des informations factuelles afin de 
determiner si les objectifs poursuivis par la 
Directive sont reellement atteints. 
La Commission souhaite ainsi ouvrir le 
debat sur l'opportunite d'une eventuelle revi-
sion des dispositions existantes) comme l'avait 
demande le Parlement europeen. 
La Commission invite toutes les parties 
concernees (consommateurs) producteurs) 
assureurs) distributeurs) administrations 
publiques) y inclus ceux des pays candidats a 
l'adhesion) a lui presenter leurs observations 
ecrites (par courrier ou par e-mail) avant le 
28 novembre 1999. 
La responsabilite civile du producteur fait l'objet 
d'un cadre communautaire en vertu de la Directive 
85/374/CEE du 25 juillet 1985. Suite a !'adoption de 
la Directive 99/34/CE (voir SMN n°9) la modifiant, 
les producteurs de produits agricoles non trans-
formes sont aussi responsables sans faute pour les 
dommages causes a la sante des citoyens par leurs 
produits defectueux. 
Le Livre vert (I) lance une consultation de tous les 
secteurs concernes par la responsabilite civile du 
producteur. Les resultats de la consultation servi-
ront a preparer le deuxieme rapport sur !'applica-
tion de la Directive relative a la responsabilite civile 
du producteur prevu pour la fin de !'an 2000 (le pre-
mier ayant ete presente en 1995). Les informations 
recueillies devraient permettre a la Commission de 
mener une analyse approfondie de la mise en reuvre 
de la Directive 85/374/CEE dans un contexte diffe-
rent de celui de son adoption, en raison notamment 
du nouvel elan donne a la politique de protection de 
la sante et de la securite des citoyens suite a la crise 
de la "vache folle ". 
Depuis 1985, chaque producteur a la charge de 
reparer les dommages causes a la sante, la securite 
et les biens des citoyens du fait d'un produit defec-
tueux. La Directive de 1985 aspire a proteger les 
victimes et a encourager !'amelioration de la secu-
rite des produits au sein du Marche unique, moyen-
nant un cadre reglementaire aussi coherent que 
possible, axe sur la repartition 
equitable des risques inherents a 
la production moderne. 
Comme les recentes crises alimentai-
res (vache folle, dioxine) le montrent, le 
risque zero n'existe pas. Toute societe doit 
done compter sur un systeme optimal adapte 
a son evolution pour indemniser au mieux les 
victimes des dommages survenus en raison de la 
production. II s'avere par consequent indispensable 
de verifier si un instrument comme celui de la 
Directive 85/374/CEE continue a remplir ses 
objectifs face aux nouveaux risques que la societe 
europeenne devra affronter lors du prochain mille-
naire. 
Appel aux commentaires 
Ce Livre vert a done une double vocation. Premie-
rement, ii doit permettre de recueillir, de la part de 
l'industrie et des consommateurs notamment, des 
informations pratiques et factuelles afin d'evaluer 
!'application de la Directive 85/374/CEE "sur le ter-
rain ". II s'agit de verifier si elle remplit les objectifs 
qu'elle s'est fixee, a savoir: si elle assure une pro-
tection adequate des victimes, si elle contribue a 
decourager la mise sur le marche de produits dan-
gereux, si elle donne aux operateurs une securite 
juridique suffisante pour faciliter les echanges intra-
communautaires, si la competitivite des entreprises 
europeennes n'est pas affectee, si le secteur des 
assurances a pu faire face aux risques vises, si les 
pouvoirs publics et les associations de consomma-
teurs per~oivent la Directive comme un instrument 
utile, etc. 
Deuxiemement, ii doit tester les reactions par rap-
port a une eventuelle revision de cette legislation 
sur les questions les plus sensibles, telles que: les 
modalites pratiques de la charge de la preuve im-
posee a la victime, !'existence de Ii mites financieres, 
le delai de prescription de I O ans, !'absence d'obli- . 
gation d'assurance pour les producteurs, la respon-
sabilite du fournisseur, le type des biens et de dom-
mages couverts. T ous les acteurs concernes sont 
invites a prendre une position motivee quant a la 
justification ou non d'une reforme de la Directive. 
(I) COM(99)396 du 28 juillet 1999. 
Le Livre vert est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
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In publishing a Green 
Paper (COM(99)936), 
the European Commission 
has launched the process 
of consulting all interested 
parties in order to examine 
how the rnles on liability 
in respect of defective 
products (Directive 
85/ 374/ EEC, as amended 
by Directive 99 / 34/ EC, 
see SMN 9) are applied in 
practice and to assess their 
impact on the operation 
of the Single Market, con-
sumer protection and tl1e 
competitiveness of Euro-
pean businesses. The aim 
is to obtain factual infor-
mation in order to assess 
tl1e degree to which the 
objectives pursued by the 
Directive (protecting vic-
tims, promoting improved 
product security and facili-
tating trade in goods 
within the Single Market) 
are being achieved effecti-
vely. The Commission 
thus intends to open up 
discussion on the advisabi-
lity of a substantial review 
of existing provisions, as 
called for by tl1e European 
Parliament. The Commis-
sion invites all interested 
parties ( consumers, pro-
ducers, insurers, distribu-
tors and administrations, 
including those of appli-
cant countries) to submit 
their written observations 
(by mail or e-mail ) by 28 
November 1999. 
FREE MOVEMENT OF PEOPLE 
Please note that as of 28 
September 1999 responsibi-
lity for voting rights has 
moved to the Justice and 
Home Affairs DG. 
For more information, 
please contact 
Fernando Pereira 
TEL:(+ 32 2) 296 I O 47 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg I S.cec.be 
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1,e European Commission has decided to 
send reasoned opinions to Germany and 
Greece for incorrect implementation of 
Directives on the rights for EU citizens) resi-
ding in a Member State of which they are not 
nationals) to vote and to stand as candidates 
for European Parliament and municipal 
elections. These rights) laid down in Article 
19 of the EC Treaty) are an integral part of 
the benefits of EU citizenship introduced by 
the Maastricht Treaty and confirmed by the 
Amsterdam Treaty. Germany is due to receive 
two reasoned opinions concerning incorrect 
implementation of, on the one hand) the 
Directive on elections to the Parliament 
(93/109/EC) and on the other) in the Lander 
of Saxony and Bavaria) the Directive on 
municipal elections (94/80/EC). 
The Commission considers that Greece has 
implemented the municipal elections Directive 
(94/80/EC) incorrectly because nationals of 
other Member States suffer several forms of 
discrimination. The Commission may decide 
to refer these cases to the European Court of 
Justice if it does not receive a satisfactory 
response from the Member States concerned 
within tivo months of receipt of the reasoned 
opinions. 
Elections to the European Parliament 
Directive 93/ I 09/EC stipulates that all EU citizens 
residing in a Member State of which he/she is not a 
national has the right to vote and to stand as a can-
didate for elections to the Parliament in the State 
where he/she resides, under the same conditions as 
nationals of the State of residence. In order to 
guarantee citizens the freedom to choose whether 
they vote in the Member State of which they are a 
national or in the Member State where they reside, 
the Directive stipulates that the citizen has to ask to 
be registered on the electoral roll of the Member 
State of residence. However, the Directive also sti-
pulates that once EU citizens are registered on the 
electoral roll in their country of residence, they 
must remain registered under the same conditions 
as nationals of that State. A problem arises in 
Germany, which does not keep any permanent 
electoral roll, because it req uires non-German EU 
citizens to lodge a request for registration on the 
electoral roll before each election, while German 
nationals are re-registered on the electoral roll 
automatically, without having to make a specific 
request. EU nationals from other Member States 
therefore suffer discriminatory treatment. 
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Municipal elections in Germany 
A similar problem concerning implementation of 
the municipal elections Directive (94/80/EC) exists 
in the German Lander of Saxony and Bavaria. In 
other words nationals of other Member States 
resident in these two Lander are requ ired to make 
a specific request to be registered on the electoral 
ro ll before each municipal election, whereas once 
German nationals are on the electoral roll they are 
automatically re-registered for each subsequent 
election. 
Municipal elections in Greece 
The Commission considers that Greek legislation 
implementing the municipal elections Directive 
(94/80/EC) discriminates against nationals of other 
Member States in a number of 
ways which are incompatible 
with the Directive. These dis-
criminatory provisions inclu-
de a requirement for nationals 
of other Member States to 
have been a permanent resi-
dent of the municipality whe-
re they wish to register to 
vote for at least two years, 
whereas there is no similar 
requirement for Greek natio-
nals. 
The Commission also has 
reservations concerning pro-
visions in the Greek legisla-
tion prohibiting citizens of 
other Member States who 
wish to vote or stand as can-
didates in municipal elections 
in Greece from exercising 
their right to take part in mu-
nicipal elections in their Member State of origin. 
The Commission considers that it is the sovereign 
right of each Member State to decide whether or 
not to allow its nationals residi ng abroad to exerci-
se their electoral rights in municipal elections in the 
Member State of origin and that the host Member 
State has no right to intervene in this choice. 
Neither Article 19 of the EC Treaty nor Directive 
94/80/EC imply that EU nationals have to choose 
between exercising their rights to vote and stand as 
candidates in municipal elections in their country of 
origin or their country of residence. 
UN NOUVEAU COMMISSAIRE 
POUR LE MARCI-IE INTERIEUR : 
Frits Bolkestein 
definit ses priorites 
Ederik (Frits) Bolkestein a prete serment devant la 
Cour de justice europeenne le 17 septembre 1999 en 
qualite de membre de la Commission europeenne, 
nomme jusqu'en janvier 2005. II est responsable du 
Marche interieur, de !'imposition et des douanes. Pour 
Single Market News, ii a accepte d'exprimer ses opi-
nions sur la construction europeenne et d'expliquer 
quelles seraient les priorites de son mandat. 
Pourquoi avez-vous 
accepte le poste de 
Commissaire europeen ? 
Apres tout, vous aviez 
jusqu'ici la reputation 
d'etre plutot un 
"Eurosceptique ". 
"En realite, j'ai toujours 
desi re devenir Commissaire 
europeen, tout en gardant 
cette ambition secrete. Je 
suis done ravi d'avoir la 
chance d'occuper ce paste 
avec la perspective exaltan-
te de pouvoir contribuer 
a une cache historique. La 
construction de !'Union euro-
peenne constitue l'un des 
trois faits marquants du 
vingtieme siecle avec la 
decolonisation, l'avenement 
et la chute des dictatures totalitaires. Comme premier Commis-
saire neerlandais issu du parti liberal, je ne veux pas dissimuler le 
fa it que je suis un homme d'idees liberales, meme si man travail 
actuel ne peut pas se definir en termes de parti politique. Ce 
paste se place dans une perspective bien plus vaste que la vie 
politique au niveau national. Je suis decide a laisser ma marque a 
Bruxelles. Dans cinq ans, je ne veux pas qu'on puisse se deman-
der qui etait ce Monsieur Bolkestein, qui est parti sans laisser de 
traces." 
Quel regard portez-vous sur le Marche unique en 
particulier? 
"Le Marche unique est au cceur meme de !' integration euro-
peenne. Je suis fascine par tous les avantages que le Marche 
unique apporte aux citoyens et aux entreprises en termes 
d'emplois durables, de choix pour les consommateurs, de faible 
inflation, d'opportunites commerciales et de competitivite inter-
nationale. On prend parfois ces benefices pour acquis, mais ils 
sont la consequence di recte du Marche interieur." 
Certains affirment parfois que le Marche unique est 
desormais acheve et qu'on pourrait le laisser de cote pour 
s'attaquer a d'autres priorites. Comment reagissez-vous ? 
"Le Marche unique n'est pas immobile, c'est un processus de 
longue haleine. Certes, le role de la Direction generale de la 
Commission chargee du Marche interieur ressemblera de plus 
en plus a celui d'un Ministere national du Commerce. Le Marche 
unique a deja largement contribue a ameliorer le niveau de vie 
des personnes et la competitivite de l' industrie de !'Union, mais 
sa pleine capacite doit etre realisee. Nous devons nous assurer 
que les regles existantes sont correctement appliquees. II faut 
sensibiliser les personnes aux droits et aux opportunites que le 
Marche unique apporte et essayer constamment d'ameliorer et 
simplifier les regles. Pour ce faire , nous devons non seulement 
tenir tompte de nouveaux developpements, tel le commerce 
electronique, mais egalement prendre en compte !'experience 
pratique des citoyens et des entreprises et ameliorer la confi an-
ce du consommateur. Avec 
l'avenement de !'Union eco-
nomique et monetaire, le 
role central du Marche 
unique dans !'integration 
europeenne a ete encore 
mis en lumiere. Desormais, 
les pays participants ne peu-
vent plus agir sur les taux de 
change ou utiliser la politi-
que fiscale et monetaire 
pour influencer leurs econo-
mies. De meme, les deficits 
budgetaires sont limites par 
la loi. Le Marche unique est 
done devenu un outil essen-
tiel pour stimuler la reforme 
structurelle, la modernisa-
tion des marches et la repar-
tition efficace des biens, des 
services, du capital et de la 
main-d'ceuvre. 
Comment entendez-vous garder le Marche unique au 
centre de la scene politique ? 
"Durant l'automne, nous definirons une nouvelle strategie pour 
le Marche unique, qui je l'espere, sera approuvee par les Chefs 
d'Etat et de gouvernement de !'Union au Conseil europeen 
d'Helsinki en decembre. L'objectif de cette nouvelle strategie est 
de gerer le Marche unique de fa~on a ce qu'il donne sa pleine 
capacite en termes d'emploi, d'efficacite et de flexibilite des 
marches, de competitivite, de croissance et de qualite de la vie 
pour les citoyens de !'Europe. Nous developperons cette strate-
gie en consultation avec le Parlement europeen, les Etats mem-
bres, les operateurs economiques, les consommateurs et autres 
parties interessees. II s'agit de definir des objectifs a moyen 
terme, assortis d'actions ciblees specifiques permettant de les 
realiser. Ces actions ciblees seront fixees chaque annee a la 
lumiere des reactions des citoyens et des entreprises et des ana-
lyses contenues dans le rapport annuel de la Commission sur le 
fonctionnement des marches de biens, services et capitaux dans 
les Etats membres. Ces actions comprendront des mesures tant 
legislatives que non legislatives." 
Vous avez souligne /'importance d'oppliquer 
correctement Jes regles du Marche unique. Comment 
entendez-vous faire dons la pratique ? 
"Meme si une grande partie du cadre legislatif est en place, ii 
revet peu d'efficacite s'il n'est pas concretement applique et si on 
refuse aux citoyens et aux entreprises d'en retirer les benefices. 
Etablir un engagement commun avec les Etats membres pour 
une application active des regles du Marche unique sera un des 
themes essentiels de cette nouvelle strategie. Nous ne devons 
pas oublier que la responsabilite principale d'appliquer les regles 
du Marche unique appartient aux Etats membres, et non a la 
Commission. Nous voulons les encourager a collaborer pour 
appliquer les regles decidees et resoudre les problemes rencon-
tres par les citoyens et les entreprises. II est de loin preferable 
que les problemes soient resolus a la source par les autorites 
concernees, sans que la Commission ait a intervenir." 
"Neanmoins, la Commission a un role crucial a jouer comme 
arbitre independant. Grace aux plaintes formulees par les 
citoyens et les entreprises, nous pouvons veiller a ce que les 
Etats membres respectent les regles. Si les Etats membres refu-
sent de s'aligner, nous devons engager des procedures d' infrac-
tion a leur encontre. La loi doit etre observee. Nous ne pouvons 
pas donner aux Etats membres !'impression qu 'ils peuvent rester 
impunis meme en cas de petites violations. Je veux m'assurer que 
les procedures d'infraction sont aussi efficaces et rapides que 
possible, sachant qu'une justice tardive est une justice niee. La 
menace des procedures d' infraction est un puissant incitant pour 
resoudre ces problemes." 
"Je poursuivrai egalement la politique de designer et de mettre 
au pilori les Etats membres qui ne respectent pas les regles com-
munautaires. II est etonnant de voir comment un dossier peut 
souvent evoluer quand le ministre decouvre les titres de la pres-
se nationale annon~ant que son pays est poursuivi par la Com-
mission ou qu 'il figure au rang des mauvais eleves pour ce qui est 
de la transposition des regles communautaires." 
La Commission devrait-el/e etre impliquee dons les 
initiatives d'informations comme "Citoyens d'E.urope" ou 
le "Dialogue avec les citoyens et les entreprises"? 
"Je suis particulierement conscient du fait que dans mon propre 
pays, les Pays-Bas, beaucoup de personnes sont tout simplement 
ignorantes des fa its de !'Union en general, et du Marche unique 
en particulier. Je sais que le phenomene est similaire dans d'au-
tres Etats membres. Une partie du probleme vient du fait qu' ils 
pensent que !'Union europeenne est lointaine et inuti le. Pour-
tant, grace au Marche unique, davantage de personnes occupent 
des emplois durables, les consommateurs ont acces a une gam-
me toujours croissante des biens et des services de haute 
qualite. Les personnes peuvent se deplacer librement d'un Etat 
membre a l'autre que ce soit pour s'installer, travailler, etudier, 
voyager ou consommer. Grace au Marche unique, les opportu-
nites commerciales offertes dans d'autres Etats membres sont 
devenues realite, particu lierement pour les plus petites entre-
prises. II est important d'expliquer comment le Marche unique 
en est directement responsable." 
"Sensibiliser les citoyens et les entreprises aux droits et aux 
opportunites dont ils peuvent beneficier grace au Marche unique 
sera un theme important de la nouvelle strategie parce que des 
occasions seront perdues si davantage de personnes ne sont pas 
conscientes de leur existence. Nous n'allons pas dire que "vous 
devez apprendre a aimer le Marche unique" mais nous dirons "le 
Marche unique existe, si vous etes interesses, voici les faits." 
Que se passe-t-il quand des citoyens ou des entreprises 
veulent faire part a la Commission de leurs experiences du 
Marche unique ? 
"Je souhaite vivement que le flux d'information soit a deux sens. 
Je veux encourager a la fois les citoyens et les entreprises a nous 
informer de tous les problemes ou difficultes qu'ils peuvent 
rencontrer lorsqu 'i ls essayent d'exercer leurs droits au sein du 
Marche unique. II est important que la Commission ecoute et 
tire les le~ons de !'experience de chacun afin de peaufiner et 
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d'adapter si necessaire les regles a la lumiere de ces commen-
taires." 
"Le Dialogue avec les citoyens et les entreprises" sera un canal 
pour dire a la Commission ce qui ne va pas bien. Internet et le 
courrier electronique permettent cet echange reciproque 
d'informations et j'entends egalement poursuivre les enquetes 
aupres des chefs d'entreprises dans le cadre du Tableau d'affi-
chage du Marche unique. j'envisage d'utiliser ces renseignements 
lors de !'elaboration des actions ciblees prevues par la nouvelle 
strategie." 
Comment reagissez-vous a ceux qui affirment que le 
Marche unique profite au monde des affaires mais pas au 
consommateur ? 
"D'abord je preciserais que le Marche unique a permis d'offrir 
aux consommateurs un choix tres large de biens et de services 
de haute qualite a des prix raisonnables. Vous n'avez qu'a com-
parer ce qu'on trouve dans les rayons des supermarches 
aujourd'hui et ii y a vingt ans pour voir que le Marche unique a 
apporte une diversite extraordinaire de choix. Au lieu de devoir 
tous acheter des 'eurosaucisses' ou des 'euro-bieres' comme le 
redoutaient certains, nous pouvons desormais avoir le meilleur 
de chaque region, que ce soit du fromage italien, de l'huile d'olive 
espagnole ou du yaourt fran~ais." 
"Ensuite, je reconnais que la confiance que les consommateurs 
accordent aux biens et aux services qu'ils achetent est un ele-
ment essentiel pour le Marche unique et doit faire l'objet d'une 
attention particuliere dans la future strategie. Si les gens n'ont 
pas confiance, ils n'achetent pas, a fortiori des produits en pro-
venance d'autres Etats membres. Mais le Marche unique peut 
efficacement contribuer a promouvoir la qualite et la fiabilite des 
produits offerts. II faut aussi dire que chaque fois que des crises 
de confiance ont surgi, comme recemment dans le cas des pro-
duits contamines par la dioxine en Belgique, c'est grace au 
Marche interieur que les consommateurs ont pu se tourner en 
confiance vers des produits alternatifs." 
Pensez-vous le commerce electronique represente une 
menace ou une opportunite pour le Marche unique ? 
"Certainement une grande chance. D'une part, nous devrions 
exploiter les opportunites offertes par le Marche interieur pour 
developper le commerce electronique. II offre un cadre ideal 
pour la libre circulation des services, la reconnaissance mutuelle 
des regles et leur surveillance. D'autre part, le commerce elec-
tronique apporte une dimension totalement nouvelle au Marche 
unique, notamment en faisant du commerce transfrontalier a 
une veritable option pour les entreprises, independamment de 
leur dimension ou de leur localisation, et pour les consomma-
teurs. Nous devons nous rappeler que la plupart des nouveaux 
emplois sont crees par des petites entreprises du secteur des 
services et que ce sont elles precisement qui ont tout a gagner 
du commerce electronique." 
"La protection efficace des interets des consommateurs peut 
contri buer de maniere determinante au succes du commerce 
electronique en Europe. Le defi est de trouver la maniere de 
garantir aux consommateurs une utilisation en toute securite 
des nouveaux services disponibles tout en evitant un carcan 
reglementaire qui decouragerait les fournisseurs de services." 
Les services financiers apparaissent comme le parent 
pauvre du Marche unique, beaucoup a ete promis, mais 
peu semble se concretiser. Qu'allez-vous faire ameliorer 
/es choses dons ce domaine ? 
"II faut avouer que beaucoup a ete deja realise. Le marche est 
beaucoup plus ouvert qu 'i l ne l'etait ii y a quinze ans. Mais ii est 
A NEW COMMISSIONER FOR 
THE INTERNAL MARKET: 
Frits Bolkestein 
outlines his priorities 
Ederik (Frits) Bolkestein was sworn in at the Euro-
pean Court of Justice on 17 September 1999 as a 
Member of the European Commission until January 
2005. He is responsible for the Internal Market, Taxa-
tion and Customs. Shortly after his appointment, he 
outlined his views and priorities to Single Market 
News. 
Why did you want to become a European Commissio-
ner? A~er all, you had 
the reputation of being 
rather 'Eurosceptic'. 
"In fact, I have had a long-
standing desire to be a 
European Commissioner, 
although I kept my ambi-
tion very much to myself. I 
am delighted to have this 
opportunity to work as a 
European Commissioner. 
It is exhilarating to play a 
part in the historical task 
of constructing the Euro-
pean Union. It is one of the 
three major developments 
of the twentieth century 
along with decolonisation 
and the rise and fall of 
totalitarian dictatorships. 
As the first Dutch Commissioner from the Liberal Party, I 
don't want to hide the fact that I am a man of liberal ideas, 
even if my current job cannot be defined in party political 
terms. The job has far wider scope than political life at the na-
tional level. I am determined to leave my mark in Brussels. In 
five years' time, I don't want people to ask themselves who 
was Mr Bolkestein - he's left office but left nothing behind." 
What are your views about the Internal Market in 
particular? 
"The Internal Market is at the very heart of European integra-
tion. What I find particularly attractive is that the Internal 
Market brings direct benefits to all citizens and companies in 
terms of sustainable jobs, consumer choice, lower inflation, 
commercial opportunities and greater international competiti-
veness. People sometimes take these benefits for granted, but 
they are very concrete consequences of the Internal Market." 
People sometimes suggest that the Internal Market is 
over with and that the European Union can now leave it 
to one side to concentrate on other priorities. 
How do you react to that? 
"The Internal Market doesn 't stand still - it's an ongoing pro-
cess. The role of the Commission's Internal Market depart-
ment will therefore increasingly resemble a national Trade 
Ministry. The Internal Market has already made a big contri-
bution to improving people's standard of living and the corn-
petitiveness of EU industry, but its full potential has yet to be 
realised. We've got to make sure the existing rules are applied 
on the ground, raise people's awareness of the rights and 
opportunities the Internal Market brings and constantly try to 
improve and simplify the rules. In adjusting the rules we need 
not only to take account of new developments like electronic 
commerce, but also take on board the practical experience of 
citizens and businesses and enhance consumer confidence. 
With the advent of economic and monetary union, the 
Internal Market's central role in European integration has 
been further highlighted. 
EMU has brought supply-
side micro-economic issues 
into sharp focus. Market 
efficiency and flexibility are 
crucial now that participa-
ting countries can no longer 
manipulate exchange rates 
or use fiscal and monetary 
policy to influence their 
economies. And budget 
deficits are limited by law. 
The Internal Market is 
therefore an essential tool 
to stimulate structural 
reform and modernisation 
of markets and the efficient 
allocation of goods, servi-
ces, capital and labour. 
How do you intend to keep the Internal Market in the 
political spotlight? 
"During this autumn, we will be defining a new Strategy for the 
Internal Market which I hope will be endorsed by the EU's 
Heads of State and Government at December's Helsinki Euro-
pean Council. The basic aim of the new Strategy will be to 
manage the Internal Market in such a way that it delivers its full 
potential in terms of employment, flexible and efficient mar-
kets, competitiveness, growth and quality of life for Europe's 
citizens. We shall be developing this Strategy in close consul-
tation with the European Parliament, the Member States, eco-
nomic operators, consumers and other interested parties. It 
is intended to define medium-term objectives and specific 
operational target actions to achieve them. These target 
actions will be set every year in the light of the feedback we 
get from citizens and business and the analyses contained in 
the Commission's annual report on the functioning of Member 
States' goods, service and capital markets. These target 
actions will include non-legislative as well as legislative 
measures." 
You have mentioned the importance of making sure 
Internal Market rules are applied. How do you intend to 
do so in practice? 
"Even if much of the legislative framework is in place, it has 
little use if it is not applied in practice and if citizens and 
business are denied its effects. Building a shared commitment 
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with Member States to the active enforcement of Internal 
Market rules will therefore be an important theme of the 
future Internal Market Strategy. We must not forget that the 
prime responsibility for applying Internal Market rules rests 
with the Member States, not the Commission. We intend to 
encourage them to work together to enforce the agreed rules 
and resolve problems encountered by individual citizens and 
business. It is far preferable if problems can be resolved as 
close as possible to the source by the authorities concerned 
without the Commission being involved." 
"Nevertheless, the Commission has a crucial role to play as an 
independent referee. With the help of complaints from citi-
zens and business, we have to keep an eye on Member States 
to make sure they respect the rules. If Member States refuse 
to toe the line, we must take up infringement procedures 
against them. The law must be upheld. The Commission would 
prefer enforcement problems to be resolved at the level of 
Member States themselves, and we cannot give them the 
impression that they can get off scot-free, even in the case of 
small infringements. I want to make sure the infringement 
procedures are as rapid and effective as possible, given that 
justice delayed is justice denied and the threat of infringement 
procedures is a powerful incentive to resolve problems by less 
confrontational means." 
"I will also pursue a policy of naming and shaming those Mem-
ber States that fail to respect the rules. It's amazing how 
problems can often be resolved if the Minister has almost 
choked on his cornflakes after reading in the morning paper 
that his country is being pursued by the Commission or is 
bottom of the league table for compliance." 
Should the Commission be involved in information 
initiatives like Citizens First and the Dialogue with 
Citizens and Business? 
"I am particularly conscious of the fact that in my own coun-
try, the Netherlands, many people are simply unaware of the 
facts about the EU in general and the Internal Market in 
particular. I know that similar problems exist in other Member 
States. Part of the problem is that they think the European 
Union, including the Internal Market, is remote from them and 
irrelevant to them. The fact is that as a result of the Internal 
Market, more people are working in sustainable jobs, consu-
mers have access to an ever-growing range of high quality 
goods and services, and people can move freely to other 
Member States to work, live, study, travel or simply go 
shopping! Commercial opportunities in other Member States 
have become viable, especially for smaller companies, thanks 
to the Internal Market. It is important to explain how the 
Internal Market is directly relevant." 
"Raising the awareness of citizens and business about the 
rights and opportunities they enjoy as a result of the Internal 
Market will be a major theme of the future Internal Market 
Strategy because opportunities will be lost unless more people 
are aware of their existence. I have no qualms about the 
Commission raising people's awareness by means of objective 
facts - we're not going to be saying 'you must learn to love the 
Internal Market' but we will be saying 'the Internal Market 
exists- if you're interested, here are the facts"'. 
What if citizens or business want to tell the 
Commission about their experiences with the Internal 
Market? 
"I'm very keen that the flow of information should be two way. 
I want to encourage both citizens and business to inform us 
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about any problems or difficulties they may encounter when 
trying to exercise their Internal Market rights. It's important 
that the Commission should listen to and learn from the 
practical experience of citizens and business and adapt and 
fine-tune the rules when necessary in the light of their 
comments." 
"The Dialogue with Citizens and Business wi ll act as a channel 
for them to tell the Commission when all is not well. The 
Internet and electronic mail offer huge potential for a two-way 
flow of information between the Commission on the one hand 
and citizens and business on the other. I also intend to conti-
nue our regular surveys of business as part of the Single 
Market Scoreboard. I envisage that this intelligence will be 
used when drawing up specific target actions under the new 
Strategy." 
How do you react to suggestions that the Internal 
Market benef,ts business but not the consumer? 
"First I would point out that the Internal Market has given 
consumers access to a very wide choice of high quality goods 
and services at reasonable prices. You've only to compare 
what's on supermarket shelves now compared with twenty 
years ago to see that the Internal Market has resulted in an 
extraordinary diversity of choice. Instead of us all having to 
buy standardised 'Eurosausages' or 'Eurobeer' as critics 
suggested we would, we can choose from the best each region 
has to offer, be it Italian cheese, Spanish olive oil or French 
yoghurt." 
"Second, I recognise that consumers' confidence in the goods 
and services that they buy is an essential ingredient in the 
Internal Market and is due to be the focus of particular atten-
tion in the futu re Internal Market Strategy. If people are not 
confident that products, notably from other Member States, 
are of high quality and safe they will simply not buy them and 
the Internal Market will be neutral ised. At the same time, we 
have to recognise that quality and safety are often used as 
selling points and that by broadening consumer choice, the 
Internal Market can also promote high quality and safe products. 
I should also point out that as and when serious crises of con-
fidence have arisen, most recently in the case of the dioxin 
contamination problems in Belgium, it is as a direct conse-
quence of the Internal Market that consumers have been able 
to find alternative products in which they do have confidence." 
Do you think electronic commerce represents a threat 
or an opportunity for the Internal Market? 
"Most definitely a great opportunity. On the one hand, we 
should capitalise on the opportunities the Internal Market 
offers for the development of e-commerce, both business to 
business and business to consumer. It gives as an ideal basic 
framework for the free movement of services and mutual 
recognition of each others' rules and supervision. On the 
other hand, e-commerce also brings a whole new dimension 
to the Internal Market, notably in terms of making cross-bor-
der trade a practical option both for companies, irrespective 
of their size or location, and for consumers. We have to 
remember that most new jobs are created by small firms in 
the service sector and that it is precisely these firms that have 
most to gain from e-commerce." 
"That said, protection of consumers' interests is a particularly 
crucial issue to the success of electronic commerce in Euro-
pe. The challenge is to find ways to ensure consumers feel 
confident enough to use the new services available whilst 
EIN NEUER KOMMISSAR 
FOR DEN BINNENMARKT: 
Frits Bolkestein 
stellt seine Prioritaten vor 
Ederik (Frits) Bolkestein wurde am 17. September 
1999 vor dem Europaischen Gerichtshof als Mitglied der 
Europaischen Kommission bis Januar 2005 vereidigt. Er 
ist verantwortlich fur Binnenmarkt, Steuern und Zoll. 
Gegeniiber Single Market News umrifl er seine Ansich-
ten und Prioritaten fur die Dauer seines Mandats. 
Warum wollten Sie EU-Kommissar werden? Sie standen 
doch eher im Ruf, ein "Euroskeptiker" zu sein. 
"lch hatte schon seit langem den Wunsch, Mitglied der Europai-
schen Kommission zu wer-
den, obwohl ich meinen 
Ehrgeiz fi.ir mich behielt. lch 
freue mich, die Gelegenheit 
zu haben, als EU-Kommissar 
zu arbeiten. Es ist faszinie-
rend, an der historischen 
Aufgabe mitzuwirken, die 
Europaische Union aufzu-
bauen. Sie ist eine der drei 
groBen Entwicklungen des 
20. Jahrhunderts, zusammen 
mit dem Ende der Kolonial-
zeit und dem Aufkommen 
und Verschwinden totalita-
rer Diktaturen. Als erster 
niederlandischer Kommis-
sar der liberalen Partei will 
ich nicht leugnen, daB ich ein 
Mann liberaler ldeen bin, 
selbst wenn meine gegenwartige Aufgabe nicht parteipolitisch 
definiert ist. Diese Aufgabe hat eine weit groBere Reichweite als 
das nationale politische Leben. lch bin entschlossen, einen blei-
benden Eindruck in Brussel zu hinterlassen. lch mochte nicht, daB 
die Leute in fi.inf Jahren fragen: "Wer war Herr Bolkestein? Er ist 
aus dem Dienst ausgeschieden, aber hat nichts hinterlassen." 
Was sind lhre Ansichten speziell zum Binnenmarkt? 
"Der Binnenmarkt ist das Kernsti.ick der europaischen Integra-
tion. lch finde es besonders bemerkenswert, daB der Binnen-
markt al/en Bi.irgern und Unternehmen direkte Vorteile bringt, 
und zwar im Hinblick auf Arbeitsplatzerhaltung, erweiterte Pro-
duktauswahl, niedrigere Inflation, geschaftliche Moglichkeiten und 
gri:iBere internationale Wettbewerbsfahigkeit. Die Leute halten 
diese Vorteile manchmal fi.ir selbstverstandlich, aber sie sind 
konkrete Folgen des Binnenmarkts." 
Die Leute glauben manchmal, der Binnenmarkt sei 
vollendet und die EU konne sich jetzt auf andere Prioritaten 
konzentrieren. Was meinen Sie dazu? 
"Der Binnenmarkt steht noch nicht - er ist ein laufender ProzeB. 
Die Rolle der Generaldirektion Binnenmarkt der Kommission 
wird deshalb zunehmend einem nationalen Handelsministerium 
gleichen. Der Binnenmarkt hat schon einen groBen Beitrag zur 
Verbesserung des Lebensstandards und der Wettbewerbsfahig-
keit der europaischen lndustrie geleistet, aber sein vollstandiges 
Potential ist noch nicht erschi:ipft. Wir mi.issen sicherstellen, daB 
bestehende Regelungen richtig angewandt werden, das BewuBt-
sein der Menschen Ober die mit dem Binnenmarkt verbundenen 
Rechte und Moglichkeiten starken und konstant versuchen, die 
Regeln zu verbessern und zu vereinfachen. Bei der Anpassung der 
Regelungen mi.issen wir nicht nur Neuentwicklungen, wie den 
elektronischen Geschaftsverkehr, sondern auch die praktische 
Erfahrung van Bi.irgern und Unternehmen beri.icksichtigen und 
das Vertrauen der Verbraucher vergroBern. Mit Einfi.ihrung der 
Wirtschafts- und Wahrungsunion wurde die zentrale Rolle des 
Binnenmarktes bei der europaischen Integration weiter hervor-
gehoben. Die T eilnehmerlan-
der konnen nun nicht mehr 
Wechselkurse manipulieren 
oder die Steuer- und Wah-
rungspolitik zur Steuerung 
ihrer Wirtschaften nutzen. 
AuBerdem werden Haus-
haltsdefizite vom Gesetz 
begrenzt. Der Binnenmarkt 
ist daher ein wichtiges Instru-
ment fi.ir eine strukturelle 
Reform und Modernisierung 
der Markte sowie fi.ir den 
effizienten Einsatz van Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und 
Arbeit." 
Wie beabsichtigen Sie, 
den Binnenmarkt im 
politischen Rampenlicht 
zu halten? 
"Im Laufe dieses Herbstes werden wir eine neue Strategie fi.ir den 
Binnenmarkt definieren, die hoffentlich von den Staats- und 
Regierungschefs der EU beim Europaischen Rat von Helsinki im 
Dezember angenommen werden wird. Das Hauptziel der neuen 
Strategie wird darin bestehen, den Binnenmarkt so fortzufi.ihren, 
daB er sein vollstandiges Potential im Hinblick auf Beschaftigung, 
flexible und effiziente Markte, Wettbewerbsfahigkeit, Wachstum 
und Lebensqualitat fi.ir die Burger Europas ausschi:ipft. Wir wer-
den diese Strategie in eingehender Beratung mit dem Europai-
schen Parlament, den Mitgliedstaaten, Wirtschaftsakteuren, Ver-
brauchern und anderen Beteiligten entwickeln. Sie soil mittel-
fristige Ziele definieren sowie spezifische operationelle Maf3nah-
men, um die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Diese MaBnahmen 
werden jahrlich gemaf3 dem Feedback umgesetzt, das wir von 
Bi.irgern und Unternehmen sowie aus Analysen erhalten, die im 
Jahresbericht der Kommission Ober das Funktionieren der 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmarkte der Mitgliedstaaten 
enthalten sind. Sie werden MaBnahmen innerhalb und auf3erhalb 
des Gesetzgebungsbereichs einbeziehen." 
Sie haben unterstrichen, wie wichtig es ist, daB dos 
Binnenmarktrecht angewandt wird. Wie wol/en Sie dies in 
der Praxis gewahr/eisten? 
"Selbst wenn ein Grof3teil des Gesetzesrahmens vorhanden ist, 
hat er wenig Nutzen, wenn er nicht praktisch angewandt wird 
und Bi.irgern sowie Unternehmen seine Auswirkungen verwei-
gert werden. Die Schaffung einer mit den Mitgliedstaaten 
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geteilten Verpflichtung zur aktiven Durchfuhrung des Binnen-
marktrechts wird daher ein wichtiges Thema der kunftigen 
Binnenmarktstrategie sein. Wir durfen nicht vergessen, daB die 
Hauptverantwortung fur die Durchsetzung des Binnenmarktes 
bei den Mitgliedstaaten liegt, nicht bei der Kommission. Wir 
mochten die Mitgliedstaaten zur Kooperation ermutigen, um die 
vereinbarten Regeln durchzusetzen und Probleme zu losen, auf 
die einzelne Burger und Unternehmen gestoBen sind. Probleme 
sollten vorzugsweise so nahe wie moglich an der Quelle von den 
betroffenen Behorden gelost werden konnen, ohne daB die Korn-
mission involviert wird." 
"Dennoch hat die Kommission eine entscheidende Rolle als 
unabhangiger Schiedsrichter zu spielen. Anhand von Beschwer-
den durch Burger und Unternehmen mUssen wir ein Auge auf die 
Mitgliedstaaten haben, um sicherzustellen, daB sie die Regeln 
respektieren. Wenn die Mitgliedstaaten sich nicht einfugen, 
mussen wir Vertragsverletzungsverfahren gegen sie einleiten. Das 
Gesetz muB durchgesetzt werden. Wir dUrfen den Mitglied-
staaten nicht den Eindruck geben, daB sie straffrei ausgehen 
konnen, selbst nicht bei kleinen Vertragsverletzungen. lch will 
sicherstellen, daB die Vertragsverletzungsverfahren so schnell 
und effektiv wie moglich sind. Denn Recht verzogern heiBt Recht 
aufgeben, und die Drohung von Vertragsverletzungsverfahren ist 
ein starker Anreiz zur Losung von Schwierigkeiten." 
"lch werde auch jene Mitgliedstaaten beim Namen nennen, die 
die Regeln nicht respektieren. Es ist erstaunlich, wie Probleme 
haufig gelost werden konnen, nachdem der Minister in seiner 
Morgenzeitung gelesen hat, daB sein Land von der Kommission 
verfolgt wird oder im unteren T eil der Ligatabelle fur die Befol-
gung des Binnenmarktrechts steht." 
Sollte die Kommission in lnformationsmaBnahmen wie 
"Biirger Europas" und "Dialog mit Biirgern und Unter-
nehmen" einbezogen werden? 
"lch bin mir bewuBt, daB in meinem Land, den Niederlanden, viele 
Leute von der EU im allgemeinen und dem Binnenmarkt im 
besonderen keine Ahnung haben. lch weiB, daB ahnliche Proble-
me in anderen Mitgliedstaaten bestehen. Ein T eil des Problems 
besteht darin, daB sie denken, die EU einschlieBlich des Binnen-
marktes sei weit weg von ihnen und irrelevant fur sie. T atsache 
ist, daB infolge des Binnenmarktes mehr Menschen in Festanstel-
lungen arbeiten, Verbraucher Zugang zu einer standig wachsen-
den Anzahl von Qualitatsprodukten und -dienstleistungen haben 
und BUrger einfach in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten, 
leben, studieren, reisen oder einkaufen konnen! Dank des Bin-
nenmarktes sind Geschaftsmoglichkeiten in anderen Mitglied-
staaten, besonders fur kleinere Unternehmen, geschaffen 
worden. Es ist wichtig zu erklaren, was der Binnenmarkt direkt 
bedeutet." 
"Das Wecken des BewuBtseins der Burger und der Unternehmen 
fur Rechte und Moglichkeiten, die sie infolge des Binnenmarktes 
genieBen, wird ein groBes Thema der kunftigen Binnenmarktstra-
tegie sein. Denn es werden Moglichkeiten verlorengehen, wenn 
sich nicht mehr Personen ihrer Existenz bewuBt sind. Dennoch 
werden wir nicht sagen: 'Sie mussen lernen, den Binnenmarkt zu 
lieben', sondern wir werden sagen: 'der Binnenmarkt existiert -
wenn Sie interessiert sind, hier sind die Tatsachen'." 
Was ist, wenn Burger oder Unternehmen der Kommission 
ihre Erfahrungen mit dem Binnenmarkt mitteilen wollen? 
"lch bin sehr an einem zweiseitigen lnformationsfiuB interessiert. 
lch will sowohl Borger als auch Unternehmen ermutigen, uns 
Ober alle Probleme zu informieren, denen sie gegenuberstehen, 
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wenn sie versuchen, ihre Rechte innerhalb des Binnenmarktes 
auszuUben. Es ist sehr wichtig, daB die Kommission zuhort, von 
der praktischen Erfahrung der Burger und Unternehmen lernt, 
die Regeln aufgrund ihrer Kommentare anpaBt und gegebenen-
falls eine Feinabstimmung vornimmt." 
"Der Dialog mit Burgern und Unternehmen wird als Kanai 
wirken, um die Kommission zu informieren, wenn etwas nicht 
reibungslos klappt. Internet und E-Mail ermoglichen den wech-
selseitigen lnformationsfluB, und ich mochte unsere regelmaBigen 
Unternehmensbefragungen als T eil der Binnenmarktanzeigers 
fortsetzen. Die Erkenntnisse daraus sollten in die Ausarbeitung 
spezifischer Zielaktionen unter der neuen Strategie einflieBen." 
Wie reagieren Sie auf die Meinung, der Binnenmarkt 
niitze Unternehmen, aber nicht dem Verbraucher? 
"Zuerst wUrde ich darauf hinweisen, daB der Binnenmarkt den 
Verbrauchern Zugang zu einer sehr groBen Auswahl von 
Qualitatsprodukten und -dienstleistungen zu vernUnftigen Prei-
sen gegeben hat. Sie brauchen nur zu vergleichen, was in Super-
marktregalen jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren steht, um zu 
erkennen, daB der Binnenmarkt eine auBerordentlich vielfaltige 
Auswahl mit sich gebracht hat. Statt, wie Kritiker behaupten, 
genormte 'EurowUrstchen' oder 'Eurobier' kaufen zu mussen, 
konnen wir vom Besten wahlen, was jede Region anbietet, sei es 
italienischer Kase, spanisches Olivenol oder franzosischer 
Joghurt." 
"Zweitens habe ich erkannt, daB das Vertrauen der Verbraucher 
in die Waren und Dienstleistungen, die sie kaufen, ein wesent-
licher Bestandteil des Binnenmarktes ist und daher die besonde-
re Aufmerksamkeit in der kunftigen Binnenmarktstrategie darauf 
gelenkt sein sollte. Wenn Verbraucher nicht darauf vertrauen 
konnen, daB Produkte, besonders aus anderen Mitgliedstaaten, 
von hoher Qualitat und sicher sind, werden sie einfach nicht 
gekauft und der Binnenmarkt damit neutralisiert. Im Ubrigen, 
wenn ernsthafte Vertrauenskrisen auftraten, wie kurzlich bei der 
Dioxin-Verunreinigung in Belgien, konnten Verbraucher als 
direkte Folge des Binnenmarktes alternative Produkte finden, in 
die sie Vertrauen haben." 
Denken Sie, daB der elektronische Gescha~sverkehr 
eine Bedrohung oder eine Chance fiir den Binnenmarkt 
darstellt? 
"Zweifellos eine groBe Chance. Einerseits sollten wir Nutzen aus 
den internen Moglichkeiten des Binnenmarktes ziehen, die der 
elektronische Geschaftsverkehr bietet. Er ist ein idealer Rahmen 
fur den freien Dienstleistungsverkehr und die gegenseitige Aner-
kennung der jeweiligen Regelungen und Aufsichtsbestimmungen. 
Andererseits bringt der elektronische Geschaftsverkehr dem 
Binnenmarkt auch eine neue Dimension, indem er vor allem den 
grenzuberschreitenden Handel zu einer praktischen Option fur 
Unternehmen macht, unabhangig von GroBe oder Standort. Wir 
mUssen uns vor Augen halten, daB die meisten neuen Arbeits-
platze von kleinen Unternehmen im Dienstleistungssektor 
geschaffen werden und genau diese Unternehmen den groBten 
Nutzen vom elektronischen Geschaftsverkehr haben." 
"Dennoch ist der Schutz der Verbraucherinteressen ein ent-
scheidender Faktor fur den Erfolg des elektronischen Geschafts-
verkehrs in Europa. Die Herausforderung einserseits besteht 
darin, sicherzustellen, daB Verbraucher sich sicher genug fuhlen, 
die neuen Dienstleistungen zu nutzen, andererseits aber ein 
ordnungspolitisches Korsett zu vermeiden, das Oienstleistungs-
anbieter vom Eintreten in den Markt abhalten wurde." 
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Finanzdienstleistungen scheinen das Stiefkind des 
Binnenmarkts zu sein - viel wurde versprochen, aber wenig 
scheint verwirklicht zu sein. Was werden Sie tun, um dies zu 
verbessern? 
"Um fair zu bleiben: es ist schon viel erreicht worden - der Markt 
ist viel offener, als er war, etwa noch vor 15 Jahren. Aber es war 
immer schwierig, Schranken in einem Sektor zu beseitigen, wo 
der Schutz des Verbrauchers so lebenswichtig ist und jeder Mit-
gliedstaat zu eigenen aufsichtsrechtlichen Vorstellungen neigt. lch 
weiB gut, daB der Binnenmarkt fur Finanzdienstleistungen keines-
wegs sein ganzes Potential erfi.illt hat, weder fur Verbraucher 
noch fur Unternehmen. Daher werde ich auf die Durchfuhrung 
des Aktionsplans fur Finanzdienstleistungen drangen." 
"Der Aktionsplan ist eine echte Errungenschaft und wird durch 
alle wichtigen Marktteilnehmer untersti.itzt. Er zielt darauf, 
Schranken zu EU-weiten Kapitalmarkten im Hinblick auf die 
Gewahrleistung leichteren Zugangs zu einem einheitlichen, tief-
greifenden und flexiblen Markt fur lnvestitionskapital anzugehen, 
Endverbrauchsmarkte fur Finanzdienstleistugen zu erschlieBen, in 
denen Verbraucher auf anhaltende Stabilitat der Finanzmarkte 
vertrauen und sicher sein konnen. Das Ergebnis di.irfte die 
Beschaftigung fordern, indem es lnvestitionen in Innovation, 
besonders von kleineren Unternehmen, erleichtert und eine 
groBere Auswahl von Qualitatsdienstleistungen fordert, um Ver-
braucherwUnsche abzudecken. Um Fortschritte bei der Verein-
barung und Durchfuhrung der notigen MaBnahmen zu gewahr-
leisten, werden mein Personal und ich nicht nur eng mit hohen 
Beamten der Mitgliedstaaten, sondern auch mit Marktpraktikern 
und -teilnehmern zusammenarbeiten." 
Beabsichtigen Sie, mit MaBnahmen in bezug auf die 
betriebliche Altersversorgung fortzufahren? Gibt es kein 
Risiko, daB die lnteressen der Leistungsempanger leiden 
werden? 
"Ja, ich mochte durchaus damit fortfahren. Aber kein Rentner 
wird leiden, denn ich werde sicherstellen, daB ihre lnteressen im 
Kern jeder Aktion berUcksichtigt werden, die wir angehen. Tat-
sache ist, daB eine engere Koordination auf EU-Ebene hinsichtlich 
zusatzlicher Renten den BUrgern wahrscheinlich Vorteile bringen 
wird, im Hinblick auf groBere Auswahl, bessere Ertrage fUr 
Leistungsempfanger, mehr Sicherheit und Mobilitat fUr Arbeits-
krafte. Gleichzeitig gibt es potentielle Vorteile fur die lndustrie 
durch verbesserten Zugang zu Eigenkapital und fUr Marktteilneh-
mer im Hinblick auf erweiterte Gelegenheiten, ihre Dienste 
Uberall im Binnenmarkt anzubieten. Das in Pensionsfonds in-
vestierte Geld muB so wirksam wie moglich arbeiten konnen, um 
zukUnftigen Versorgungsempfangern optimale Ertrage einzubrin-
gen. Aber es ist ebenso wichtig, daB angemessene Aufsichts-
strukturen bestehen, um kUnftige Leistungsempfanger vor unsi-
cheren lnvestitionen oder skrupellosen Betreibern zu schUtzen. 
Fortschritte auf diesem Gebiet werden wahrscheinlich nicht 
leicht sein, besonders was die Beeintrachtigung der Rentenmobi-
litat durch steuerliche Hindernisse betrifft. Dennoch hat dies eine 
wichtige Prioritat." 
Das offentliche Au~ragswesen hat einen enormen Anteil 
an der Wirtscha~s/eistung, und doch wirkt die Anzahl von 
Vertragen, die grenzubergreifend vergeben werden, 
enttauschend. Was werden Sie dagegen tun? 
"Es ist offensichtlich, daB das Aufkommen grenzi.iberschreitenden 
Handels beim offentlichen Auftragswesen noch enttauschend ist. 
Aber das ist kein Grund aufzugeben. Abgesehen davon, daB EU-
lndustrien potentielle GroBenvorteile und Wettbewerbsfahigkeit 
verweigert werden, verhindern engstirnige Beschaffungsprak-
tiken, daB der Steuerzahler den optimalen Gegenwert fUr sein 
Geld erhalt. Die Aktualisierung und Verbesserung der Regeln 
fUr das offentliche Auftragswesen werden daher ein weiterer 
Schwerpunkt in den kommenden Monaten sein. Wir mUssen uns 
vergewissern, daB die Regeln transparent, einfach und durchsetz-
bar sind bei gleichzeitiger BerUcksichtigung der Entwicklungen im 
Markt. Es ist besonders wichtig, weiterhin die elektronische 
Beschaffung zu fordern. Wir mUssen uns aber auch vergewissern, 
daB die Regeln effektiv sind und T endenzen entgegenwirken, 
lokale Lieferanten gegenUber potentiell preiswerteren bzw. bes-
seren Lieferanten aus anderen Mitgliedstaaten zu begUnstigen." 
Kritiker beanstanden, daB die Liberalisierung offentlicher 
Dienstleistungen das Risiko beinhalten, Personen aus 
abgelegenen Gebieten von Grunddiensten abzuschneiden. 
1st diese Sorge berechtigt? 
"Die Sorge ist sicher verstandlich. Die Grundversorgung muB fur 
alle einschlieBlich derjenigen verfUgbar sein, die in abgelegenen 
Gegenden leben, wo das Dienstleistungsangebot wirtschaftlich 
nicht lebensfahig ist. Jedoch bin ich Uberzeugt, daB es keinen fun-
damentalen Widerspruch zwischen Marktliberalisierung und 
Grundversorgungspflicht gibt." 
Was antworten Sie denen, die glauben, der Binnenmarkt 
komme zuerst und vor allem den groBen Unternehmen 
zugute, ohne daB die kleinen und mittleren Unternehmen 
einen wesentlichen daraus Vorteil ziehen? 
"Was fUr die GroBen gut ist, ist auch gut fur die Kleinen! Wenn 
ein wirtschaftlicher Sektor gesund ist, profitieren auch die ande-
ren davon. Ein ausgedehnter integrierter Markt ist wichtig fur 
KMU. Europa steht ihnen offen, es liegt jedoch an ihnen, die 
TUren zu offnen und sich auf anderen Markten umzusehen. Als 
niederlandischer Handelsminister habe ich KMU immer wieder 
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ermutigt, unternehmerisch tatig zu werden, sich nicht auf 
angrenzende Markte zu beschranken, sondern in Randregionen 
zu gehen, um neue Markte aufzutun. Es ist immer wieder Wage-
mut erforderlich. Wenn KMU Ober Tatendrang verfligen, bietet 
ihnen der Binnenmarkt alle Entwicklungschancen." 
Aber wie konnen Verwa/tungshurden uberwunden werden? 
"NatOrlich konnte man viel tun, um das Leben der Unternehmen 
zu vereinfachen und den behordlichen Papierkram zu begrenzen, 
der das Wachstum der kleinsten storen kann. lch halte auch eine 
Vereinfachung der Mehrwertsteuerregeln fur wOnschenswert. 
Die 25 Besteuerungsregeln, die momentan innerhalb der Union 
nebeneinander existieren, erschweren die Aufgabe der KMU, 
denn im Gegensatz zu grol3en Unternehmen verfugen sie nicht 
Ober die notwendigen Humanressourcen zur Bewaltigung des 
hiermit verbundenen Verwaltungsaufwandes." 
RegelmaBig erheben sich Stimmen von Unternehmen 
oder Regierungen gegen die Uberreglementierung und 
Burokratie, die der Binnenmarkt verursachen kann. 
Wie sind diese Prob/eme zu losen? 
"Eine Vereinfachung der Regeln ist nicht nur notwendig, sondern 
unentbehrlich. Dies ist Obrigens der Zweck des SLIM-Programms 
(Simpler Legislation for the Internal Market), das weiter betrie-
ben und ausgebaut wird, um die bestehende Gesetzgebung zu 
klaren. Fur die Phase der Ausarbeitung von Regelungen wurde ein 
Panel europaischer Unternehmen auf Gemeinschaftsebene 
geschaffen. Dadurch dOrften die Anpassungskosten und der Ver-
waltungsaufwand besser abschatzbar werden, die durch Umset-
zung neuer Gesetzgebung entstehen. Dennoch wird die Ober-
wiegende Mehrheit der Regelungen durch die Mitgliedstaaten 
geschaffen, also nicht durch die Union. Obrigens mlissen Unter-
nehmen dank des Binnenmarktes oft nur noch eine Regelung statt 
15 verschiedener Vorschriften beachten." 
Trotz der seit vie/en Jahren unternommenen Harmoni-
sierungsanstrengungen bleiben Ausnahmen der Binnen-
marktregeln bestehen. Der ProzeB der Osterweiterung 
kann dieses Phanomen sogar noch verstarken. Wie sehen 
Sie diese Entwicklung? 
"Auch wenn das Ideal ein integrierter einheitlicher Markt fur alle 
Lander und Personen unter denselben Bedingungen bleibt, mu/3 
man feststellen, da/3 Ausnahmen bestehen bleiben. Sie sind unaus-
weichlich, wenn auch nicht wOnschenswert. In dieser Hinsicht 
stellt die Yorbereitung auf die Erweiterung der Union um die ost-
europaischen Lander eine ungeheure Herausforderung dar. Wir 
wollen nicht nur, da/3 die Beitrittslander der EU angehoren, son-
dern auch in vollem Umfang am Binnenmarkt teilnehmen konnen. 
Wie soil man die Zwange einer internationalen Politik, die auf 
schnellen Beitritt drangt, in Einklang bringen mit wirtschaftlichen 
und administrativen Reformen, die in diesen Landern noch lange 
nicht vollendet sind. Genau in diesen Begriffen stellt sich die 
Frage." 
We/ches ware fur Sie das ideate Erweiterungsszenario? 
"Es ware ideal, wenn die neuen Mitgliedstaaten von Anfang an in 
vollem Umfang am Binnenmarkt teilnehmen konnen. Aber man 
wei/3 aus Erfahrung, da/3 Obergangszeiten notwendig sein konnen, 
wie es der Fall fur Portugal und Spanien war, aber nicht !anger als 
unbedingt notwendig. Wichtig ist, da/3 diese Obergangszeiten 
kurz sind und nur wenige Ausnahmen zugelassen werden. Aber 
auf einem Gebiet wie dem Umweltschutz, dessen Niveau in Polen 
oder T schechien noch weit von dem der Union entfernt ist, ist es 
offensichtlich, da/3 sich Probleme stellen werden." 
Viele sind beunruhigt iiber den Zustrom von Arbeits-
kra~en aus den osteuropaischen Landern. Konnen Sie diese 
Menschen beruhigen? 
"Die FreizOgigkeit ist ein Pfeiler des Binnenmarktes. Man konnte 
sich sicherlich eine gewisse Obergangszeit vorstellen, sie mu/3 
aber so kurz wie moglich sein. lch glaube, da/3 es in einer gesun-
den Wirtschaft besser ist, sich auf den Wettbewerb vorzuberei-
ten, als neue Barrieren aufzustellen. Die Moglichkeiten fur die 
Wirtschaftsentwicklung dieser Lander sollte auch nicht einge-
schrankt werden, indem man den Flu/3 der Arbeitskrafte verhin-
dert. Aber ich gebe zu, da/3 es schwierig sein wird, eine gerechte 
Mitte zu finden." 
Personlicher Werdegang 
Der Niederldnder Frits Bolkestein, studierte in Amsterdam, London und Leiden und arbeitete 16 Jahre lang fiir die niederlcindische 
Shell-Gruppe in Ostafrika, Zentralamerika, London, lndonesien und Paris. Er hatte von 1978 bis 1999 einen Sitz als liberales Mitg lied 
(WD) im niederlcindischen Parlament, unterbrochen von Zeitrdumen, in denen er der Regierung angehbrte ( 1982-1986: Minister fur 
Auj3enhandel; 1988-1989: Verteidigungsminister). Von 1990 bis 1998 war er Vors itzender der VVD-Fraktion im niederldndischen 
Parlament und ab 1996 Prdsident der Liberalen lnternationale. Auj3er Niederldndisch spricht er Englisch, Franzosisch, Deutsch und 
Spanisch. 
Bolkestein ist der Ansicht, daj3 die Jahre, die er fiir ein internationales Untemehmen arbeitete, sich unmittelbar auf sein neues Amt 
auswirken werden. "!eh lernte von einemfriihen Alter an, was Management bedeutet und wie manes praktiziert. Bei Shell lernte ich 
ebenfalls, wie man mit einem Team arbeitet. Shell-Arbeit ist Teamarbeit, und das gilt auchfiir meine gegenwdrtige Position." 
Er betrachtet auch seine zahlreichen Jahre in Parlament und Regierung als wesentliche Erfahrung, die ihm in seinem neuen Arnt niitzen 
wird. "In der Regierung, wie auch in Privatunternehmen, miissen Sie wissen, wie Sie 1hr Ministerium juhren und mit lhren Kollegen 
ein Team bilden. Sie miissen einen Dia log mit dem Parlament fiihren konnen. Sie miissen auch wissen, wie man mit der Presse umgeht. 
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Nach 17 Jahren im Parlament weij3 ich, was es heij3t, Parlamentarier zu sein. Dies ist Teil meiner 
Personlichkeit. lch kenne die Probleme, denen Parlamentariem gegeniiberstehen. !eh kenne die Frustrationen dieser Arbeit und weij3, 
wie schwierig es ist, sich in einem groj3en Venvaltungsapparat zu behaupten. Nationale Parlamentarier stehen einer nationalen 
Biirokratie gegeniiber. Die Parlamentarier in Straj3burg und Brussel stehen der Kommission gegeniiber. lch fiihle mit Ihnen und fiir 
sie. /eh wunsche mir haufige Kontakte mit Parlamentsmitgliedern und mochte ihnen das Leben leichter machen, wenn ich kann." 
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avoiding a regulatory straitjacket that would discourage ser-
vice providers from entering the market." 
Financial services appears to be the poor relation in 
the Internal Market - much was promised but tittle 
seems to have materialised. What are you going to do to 
improve matters? 
"To be fair, much has already been achieved - the market is 
much more open than it was say fifteen years ago. But it was 
always going to be difficult to break down barriers in a sector 
where consumer protection is so vital and yet where each 
Member State still tends to have its own ideas on supervision. 
I am well aware that the Internal Market for financial services 
is far from fulfill ing all its potential for either consumers or 
business. I will therefore be pressing ahead with the imple-
mentation of the Action Plan for financial services." 
"The Action Plan is a fine achievement. It is supported by all 
the key players. It aims to tackle barriers to pan-EU capital 
markets with a view to ensuring easier access to a single deep 
and liquid market for investment capital, open up markets for 
retail financial services in which consumers can trust and 
ensure the continued stability of financial markets. The result 
should be to boost employment, by facilitating investment in 
innovation, especially by smaller companies, and a greater 
choice of quality services to meet consumer demands. To 
ensure there is progress on agreeing and implementing the 
necessary measures, my staff and I will be working closely not 
only with senior Member State officials but also with market 
practitioners and users." 
Do you intend to proceed with measures on 
occupational pensions? Is there not a risk that the 
interests of pensioners will suffer? 
"Yes, I very much intend to proceed. No, pensioners will not 
suffer because I intend to ensure their best interests are at the 
heart of any action we undertake. The fact is that closer 
coordination at the EU level on supplementary pensions is 
likely to bring significant benefits to citizens, in terms of wider 
choice, better returns for pensioners, more security and 
greater mobility for workers. At the same time, there are 
potential benefits for industry in terms of improved access to 
equity capital and for market practitioners in terms of greater 
opportunities to offer their services throughout the Internal 
Market. It is important that money invested in pension funds 
can be made to work as effectively as possible, so as to offer 
futu re pensioners optimum returns. But it is just as important 
to make sure that adequate supervisory structures are in place 
to safeguard future pensioners from unsafe investments or 
unscrupulous operators. Progress in this area is unlikely to be 
easy, particularly when trying to deal with tax obstacles to 
pension mobility, but it will be a top priority." 
Public procurement represents a huge proportion of 
national income and yet the level of contracts awarded 
across borders seems disappointing. What are you going 
to do about it? 
"There is no hiding the fact that the level of cross-border 
trade is still disappointing as regards public procurement. But 
that's not a reason to give up. Let us not forget that quite apart 
from denying EU industries potential economies of scale and 
competitiveness, parochial procurement practices also 
prevent taxpayers from getting value for money. Updating and 
improving the rules for open and competitive public procure-
ment will therefore be another particular focus in the coming 
months. On the one hand, we have to make sure the rules are 
transparent, simple to understand and enforce, and take full 
account of developments in the marketplace. It's particularly 
important to further encourage electronic procurement. On 
the other hand, we also have to make sure the rules are 
effective at tackling remaining tendencies to favour local 
suppliers over potentially cheaper and/or better suppliers 
from other Member States." 
Critics claim that liberalisation of public services runs 
the risk of cutting off people in remote areas from 
essential services. Is this not a genuine concern? 
"This concern is certainly understandable. Basic services must 
be available to all , including people living in outlying areas 
where service provision may not be commercially viable. 
However, I am confident that there is no fundamental contra-
diction between market liberalisation and the 'universal 
service obligation'." 
What do you answer those who consider that the 
Internal Market benefits first and foremost large 
companies white small and medium-sized enterprises fail 
to gain any substantial advantage? 
"First of all, I would say that what's good for large companies 
is also good fo r the small! If an economic sector is in good 
health, this benefits others. Secondly, a broad integrated 
market is of crucial importance for SMEs. Europe is open fo r 
them, but it is up to them to take advantage of the opportuni-
ties that are there and to prospect other markets. When I was 
the Dutch Trade Minister, I always encouraged SMEs to take 
the initiative, not to be satisfied with markets close by, but to 
go further afield to find new markets . They must be audacious! 
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If SMEs have an entrepreneu rial spirit, they will thrive in the 
Internal Market." 
But how can administrative obstacles be overcome? 
"Of course, one has to recognise that a great deal could still 
be done to facilitate life for companies and to limit the paper-
work which can hamper the growth of the smallest ones. I also 
think that it would be desirable to simplify the VAT arrange-
ments. The 25 taxation rules which currently cohabit within 
the Union seriously compl icate life for SMEs which, unlike big 
companies, do not have the human resources necessary to 
come to terms with these problems." 
Companies and governments o~en criticise the over-
regulation and the bureaucracy that the Internal Market 
can generate. How can these problems be resolved? 
"Simplification of regulations is not only necessary but essen-
tial. Indeed, this is precisely the objective of the SLIM 
programme (Simpler Legislation for the Internal Market) 
which will be continued and extended in order to arrive to 
tidy up and clarify existing legislation. Further upstream in the 
process, panels of European companies have been set up to 
consider draft rules before they are put forward . This process 
should in particular make it possible to evaluate better the 
costs of adapting to new rules and the administrative costs 
caused by their implementation. That said, the broad majority 
of regulations are imposed by the Member States - not at the 
level of the Union. Moreover, thanks to the Internal Market, 
companies have often to cope with only one set of rules 
instead of fifteen different sets of rules ." 
Despite the harmonisation efforts undertaken over 
many years, there are still many exceptions to Internal 
Market rules. The process of enlargement to the Eastern 
European countries may even make this problem worse. 
How do you regard this development? 
"Even if the objective remains the creation of an integrated, 
homogeneous market, with the same conditions appl icable in 
all countries and to all categories of people, the fact is that 
exceptions remain. They are inevitable even if they are not 
desirable. In this respect, preparations fo r the Un ion's expan-
sion towards the countries of Eastern Europe constitute a 
formidable challenge. We want the candidate countries not 
only to join the European Union, but also to take part fully in 
the Internal Market. The question is how to reconcile the im-
peratives of international politics, which favour rapid acces-
sion, with the fact that the necessary economic and adminis-
trative reforms in these countries are far from being comple-
ted. 
How do you envisage the ideal enlargement scenario? 
"Ideally, the new entrants should be fully-fledged players in 
the Internal Market from the outset, but one knows from 
experience that transitional periods may be necessary, as was 
the case fo r Portugal and Spain, but these periods should be 
no longer than is strictly necessary and with as few exceptions 
as possible. But in a field such as environmental protection, 
where Poland or Czech Republic are far from reaching the 
same level as that of the Union, it is obvious that problems will 
arise." 
Many people are worried about the arrival of workers 
from Eastern European countries. Can you reassure 
them? 
"Free movement of persons is a central pi llar of the Internal 
Market. One could certainly imagine a certain transitional 
period, but as short as possible. I consider that in a healthy 
economy, it is better to prepare fo r competition than to draw 
up new barriers. One also must avoid imposing restrictions on 
the economic development of these countries by preventing 
outflows of their workers. But I acknowledge that it will be 
difficult to find the right balance." 
Personal Background 
Mr Frits Bolkestein, who is Dutch, studied at the universities of Oregon (USA), Amsterdam, London and Leiden, and worked for 
sixteen years for the Royal Dutch Shell Group in East Africa, Central America, London, Indonesia and Paris. He served as a 
Liberal (VVD) Member of the Dutch Parliament from 1978 to 1999, apart from the periods 1982 to 1986 when he was Minister 
for Foreign Trade and 1988 to 1989 when he was Minister of Defence. He was chairman of the VVD group in the Dutch Parlia-
ment from 1990 to 1998 and from 1996 has been President of Liberal International. As well as Dutch, he speaks English, French, 
German and Spanish. 
Mr Bolkestein considers that the years he worked for an international company will be of direct relevance to his position as 
Internal Market Commissioner. "In particular, I learnt from an early age what management is and how it should be exercised. I 
also learnt from Shell how to work with a team. Shell work is team work and my present position also depends on team work." 
He also considers his years in parliament and in government as vital experience which can be applied to his new position. "In 
government, as in private business, you must know how to run your ministry and form a team with your colleagues. You must be 
able to engage in a dialogue with parliament. You must also know how to deal with the press. That is a very important aspect of 
the work. After 17 years in parliament, I know what it is to be a parliamentarian. This is part of my personality. I know the 
problems that parliamentarians face. I kn.ow the frustrations of that work an.cl how difficult it is to contend with a large adminis-
trative apparatus. National parliamentarians face a national bureaucracy. Parliamentarians in Strasbourg and Brussels face the 
Commission. I feel with and for them. I intend to have frequent contacts with Members of Parliament and I wish to make life easier 
for them if I can. " 
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toujours difficile de supprimer des barrieres dans un secteur ou 
la protection des consommateurs est essentielle et ou chaque 
Etat membre entend conserver ses propres idees sur la surveil-
lance du marche. Je suis bien conscient du fait que le Marche uni-
que des services financiers est loin remplir ses promesses pour 
les consommateurs et les entreprises. Je vais des lors accelerer 
la mise en ceuvre du Plan d'action pour les services financiers." 
"Ce Plan d'action est une excellente chose et ii est soutenu par 
tous les acteurs concernes. II a notamment pour but d'eliminer 
les obstacles sur les marches pan-europeens de capitaux afin de 
faciliter l'acces aux investissements. II doit permettre l'ouvertu-
re des services financiers de detail, dans lesquels les consomma-
teurs pourront avoir toute confiance, et garantir le maintien de 
la stabilite des marches financiers. Le resultat devrait permettre 
d'augmenter l'emploi, en facilitant l'investissement dans !'innova-
tion, et proposer un plus grand choix de services de qualite pour 
satisfaire les exigences du consommateur. Afin de surveiller les 
progres lies a !'adoption et la mise en ceuvre des mesures 
necessaires, mes services et moi-meme travailleront en etroite 
collaboration avec les Etats membres, mais egalement les utilisa-
teurs et les operateurs du marche." 
Entendez-vous poursuivre /'adoption de mesures 
relatives aux retraites professionnelles ? Les interets des 
pensionnes risquent-ils d'en patir? 
"J'ai vraiment !'intention de poursuivre sur cette voie. Mais les 
retraites n'en souffriront pas parce que je veillerais ace que leurs 
interets soient au cceur de toute action entreprise. Une coor-
dination plus etroite au niveau de !'Union sur les retraites 
complementaires est susceptible d'apporter des avantages signi-
ficatifs aux citoyens: un choix plus large, de meilleurs revenus 
pour les pensionnes, davantage de securite et une plus grande 
mobilite des travailleurs. En meme temps, ii y a des benefices 
potentiels pour l'industrie, grace a un acces ameliore aux fonds 
propres, et pour les operateurs du marche a terme, par 
l'opportunite de pouvoir offrir leurs services dans tout le 
Marche unique. II est important que !'argent investi dans les 
fonds de pension puisse fructifier aussi efficacement que possi-
ble, afin d'offrir aux futurs retraites des revenus optimaux. Mais 
ii est tout aussi important de veiller a ce que les structures de 
surveillance appropriees soient en place afin de proteger les 
futurs pensionnes des investissements peu sGrs ou des opera-
teurs sans scrupule. Les progres dans ce secteur ne seront sans 
doute pas faciles , particulierement lorsqu'il faudra traiter des 
obstacles fiscaux a la mobi lite des pensions. II s'agit la d'une 
priorite essentielle." 
Les marches publics representent une enorme 
proportion du revenu national, mais le niveau des contrats 
passes au-de/a des frontieres semble decevant. 
Qu'allez-vous faire dons ce domaine? 
"A !'evidence, le niveau du commerce transfrontalier est encore 
decevant en ce qui concerne les marches publics. Mais ce n'est 
pas une raison pour abandonner. II ne faut pas oublier que, outre 
le fait de refuser a des industries de !'Union des economies 
d'echelle potentielles, ces pratiques 'paroissiales' d'acquisition 
nuisent a une saine gestion de !'argent public et se font aux 
detriment des contribuables. La mise a jour et !'amelioration des 
regles des marches publics seront done une autre priorite des 
mois a venir. D'une part, nous devons nous assurer que les 
regles sont transparentes, simpl~s a comprendre et a appliquer, 
tout en tenant compte des developpements du marche. Ainsi, ii 
est particulierement important d'encourager les soumissions 
electroniques. D'autre part, nous devons egalement veiller a ce 
que les regles soient efficaces pour combattre la vieille tendance 
qui consiste a favoriser les fournisseurs locaux au detriment de 
fournisseurs potentiellement mains chers, et/ou meilleurs, 
venant d'autres Etats membres." 
Des critiques aff,rment que la liberalisation des services 
publics risque de priver les regions eloignees des services 
de base. Y a-t-il matiere a se preoccuper ? 
"Cette preoccupation est certainement comprehensible. Les 
services de base doivent etre accessibles a tous, y compris aux 
personnes vivant dans les regions peripheriques ou isolees, la ou 
la fourniture de ces services n'est pas rentable. Neanmoins, je 
reste persuade qu'il n'y a aucune contradiction fondamentale 
entre la liberalisation du marche et !'obligation de service uni-
verse!." 
Que repondez-vous a ceux qui estiment que le Marche 
interieur benef,cie d'abord, et avant tout, aux grandes 
entreprises sans que les petites et moyennes entreprises 
n'en retirent aucun avantage substantiel ? 
"Que ce qui est bon pour les grandes l'est aussi pour les petites! 
Si un secteur economique est en bonne sante, les autres en pro-
fitent. Un vaste marche integre est d'une importance capitale 
pour les PME. L'Europe leur est ouverte, a elles cependant de 
pousser les portes et d'aller voir sur les autres marches. En tant 
que ministre neerlandais du Commerce, j'ai toujours encourage 
les PME a entreprendre, a ne pas se contenter des marches 
limitrophes, mais a aller dans des regions peripheriques pour 
decrocher de nouveaux marches. II faut de l'audace, toujours de 
l'audace! Si elles ont !'esprit entreprenant, le Marche unique 
offre aux PME toutes les chances de prosperer." 
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Mais comment surmonter les obstacles administratifs ? 
"Naturellement, ii faut reconna1tre qu'on pourrait faire beau-
coup pour faciliter la vie des entreprises et limiter la paperas-
serie qui peut entraver la croissance des plus petites. Je pense 
aussi qu'une simplification des regimes de TVA serait souhai-
table. Les 25 regimes de taxation qui cohabitent actuellement au 
sein de !'Union compliquent serieusement la tache des PME qui, 
contrairement aux grandes entreprises, ne disposent pas des 
ressources humaines necessaires pour gerer ces problemes." 
Regulierement des voix s'elevent, de la part des entre-
prises ou des gouvernements, pour critiquer la sur-regle-
mentation et la bureaucratie que le Marche interieur peut 
engendrer. Comment resoudre ces problemes ? 
"Une simplification des reglementations est non seulement 
necessaire mais indispensable. Tel est d'ailleurs le sens d'une 
initiative telle que le programme SLIM (Simpler Legislation for 
the Internal Market) qui sera poursuivie et amplifiee afin de par-
venir epurer et clarifier la legislation existante. En amont, durant 
la phase d'elaboration des reglementations, un panel d'entrepri-
ses europeennes au niveau communautaire a ete mis sur pied. II 
devrait notamment permettre de mieux evaluer les coGts 
d'adaptation et la charge administrative induits par la mise en 
oeuvre de nouveaux textes legislatifs. Ceci dit, la vaste majorite 
des reglementations sont imposees par les Etats membres, et 
non au niveau de !'Union. D'ailleurs, grace au Marche interieur, 
les entreprises doivent souvent fai re face a une seule reglemen-
tation au lieu de quinze." 
Malgre les efforts d'harmonisation entrepris depuis de 
nombreuses annees, des exceptions aux regles du Marche 
interieur subsistent. Le processus d'e/argissement aux pays 
d'E.urope de l'E.st risque meme d'amplif,er ce phenomene. 
Comment voyez-vous cette evolution ? 
"Si !'ideal reste un marche homogene, integre, pour tous pays et 
toutes personnes aux memes conditions, fo rce est de constater 
qu 'il subsiste des exceptions. Elles sont inevitables meme si elles 
ne sont pas souhaitables. A cet egard, la preparation a l'elargis-
sement de !'Union vers les pays de !'Europe de l'Est constitue un 
form idable defi. Nous voulons absolument que les nouveaux 
membres adherent a !'Union europeenne, mais nous voulons 
egalement qu 'ils puissent participer pleinement au Marche inte-
rieur. Comment concilier les imperatifs d'une politique interna-
tionale qui poussent a une adhesion rapide avec des reformes 
economiques et administratives qui dans ces pays sont loin 
d'etre achevees? C'est en ces termes que la question se pose." 
Quel serait pour vous le scenario d'un elargissement 
ideal? 
"L'ideal serait que les nouveaux entrants puissent des le depart 
jouer pleinement le jeu du Marche interieur, mais on sait 
d' experience que des periodes de transition pourraient etre 
necessaires, comme ce fut le cas pour le Portugal et l'Espagne, 
mais pas plus longtemps que le strict necessaire. L'important est 
que ces periodes de transition soient courtes et les derogations 
peu nombreuses. Mais dans un domaine telle que la protection 
de l'environnement, dont le niveau en Pologne ou en Tchequie 
est loin d'atteindre celui de !'Union, ii est evident que des pro-
blemes se poseront." 
Nombreux sont ceux qui s'inquietent de /'arrivee des 
travai//eurs des pays de /'E.st. Pouvez-vous les rassurer? 
"La libre circulation des personnes est un pilier du Marche inte-
rieur. On pourrait certes imaginer une certaine periode de tran-
sition, mais la aussi la plus courte possible. j'estime que dans une 
economie saine, ii vaut mieux se preparer a la concurrence que 
de dresser de nouvelles barrieres. II faut aussi eviter de 
restreindre les capacites de developpement economique de ces 
pays en empechant les flux de travailleurs. Mais j'avoue qu 'un 
juste milieu sera difficile a trouver." 
Parcours personnel 
M. Frits Bolkestein, qui est Neerlandais, a etudie dans les universites de /'Oregon (USA), d'Amsterdam, de Landres et de Leyde. !I a 
travaille pendant seize ans pour le groupe neerlandais Shell, en Afriqu.e de /'Est, en Amerique Centrale, Landres, en Indonesie et Paris. 
Membre du parti liberal (VVD), ii a siege au Parlement neerlandais de 1978 a 1999, avec deux interruptions. De 1982 a 1986, il a ete 
ministre du Commerce exterieur et, de 1988 a 1989, ministre de la defense, avant de prendre la presidence du groupe VVD au Par/e-
ment neerlandais ( 1990 a 1998). A partir de 1996, il a preside l'lntemationale Liberate. Outre le neerlandais, ii parle /'anglais, le 
fran~ais, l'al/emand et l'espagnol. 
M. Bolkestein considere que /es annees passees au sein d'une grande entreprise internationale lui seront particulierement utiles dans 
l'exercice de sa fonction de Commissaire charge du Marchi interieur. ''J'ai appris Jeune ce qu 'etait la gestion, et comment elle 
s'exer~ait. Au sein de l'entreprise Shell, j'ai egalement appris comment travail/er en equipe, ce qui sera essentiel clans mes nouvelles 
f onctions. " 
ll considere egalement que les annees passees au Parlement national et au gouvernement seront une experience precieuse. "Dans un 
gouvernement, vous devez savoir comment faire fonctionner votre ministere et former une equipe avec vos collegues. Vous devez pou-
voir engager le dialogue avec le Parlement et savoir comment communiquer avec la presse. C'est un aspect tres important du travail. 
Apres 17 ans dans le Parlement, je sais ce que c'est que d' etre parlementaire. Cela fait partie de ma personnalite. l e connais les 
problemes que les deputes doivent affronter. Je connais Les frustrations de ce travail et combien il est dif.ficile de se battre avec une 
lou.rde administration. Les parlementaires nationaux font face a la bureaucratie nationale. Les parlementaires a Strasbourg et 
Bruxelles font face a la Commission. l e me sens a leurs cotes. J'entends avoir des contacts frequents avec les deputes europeens et je 
souhaite leur rendre la vie plus facile, si je peux." 
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se·our et libre circulation dans l'Union 
Un nombre croissant de citoyens se plaint 
des restrictions apportees par Les Etats membres 
aux droits fondamentaux en matiere de 
sejour et de Libre circulation au sein de 
l'Union. Si le Traite CB autorise Les Etats 
membres a restreindre ces droits pour des 
raisons d'ordre public> de securite publique OU 
de sante publique> Les Etats membres n'en sont 
pas moins tenus d'assurer aux citoyens certai-
nes garanties (prevues par la Directive du 
Conseil 64/221/CEE). Dans une recente 
Communication> la Commission donne son 
interpretation de la far on dont le droit de 
l'Union s'applique en la matiere. La nouvelle 
Communication prend en compte le concept 
de citoyennete de l'UE (voir SMN n°8)> qui 
fut introduit par le Traite de Maastricht et 
confirme par le Traite d 'Amsterdam> et 
accorde une attention speciale a la jurispru-
dence de la Cour de justice europeenne dans 
ce domaine. Elle devrait ainsi contribuer a 
reduire Les disparites existant entre les inter-
pretations des regles par les Etats membres. 
Conformement a la Directive du Conseil 64/221 /EEC, 
les dispositions prises par les Etats membres con-
cernant l'entree sur le territoire, la delivrance ou le 
renouvellement du titre de sejour ou l'eloignement 
du territoire doivent etre fondees exclusivement 
sur le comportement personnel de l'individu qui en 
fait l'objet. La seule existence de condamnations 
penales ne peut automatiquement motiver ces 
mesures. Dans les arrets interpretant la Directive, la 
Cour de justice a indique que les Etats membres doi-
vent en etre en mesure de demontrer qu'une per-
sonne represente une "menace reelle et suffisam-
ment grave" affectant un interet fondamental de la 
societe pour justifier une restriction en matiere de 
. droit de sejour ou de libre circulation. De plus, le 
citoyen concerne doit etre informe des motifs de 
toute mesure prise et avoir acces aux voies de 
recours specifiees dans la Directive. Une disposition 
ne peut demeurer en vigueur in definiment, et les 
citoyens doivent avoir droit au reexamen de leur cas 
apres ecoulement d'un delai raisonnable. Le fait pour 
un citoyen de ne pas accomplir les formalites 
d'entree ou de sejour ne saurait en soi justifier une 
mesure d'eloignement. 
Clarification 
La Communication indique que lorsque les Etats 
membres prennent des dispositions pour des rai-
sons d'ordre public, de securite publique ou de sante 
publique, ils sont tenus de respecter les principes 
fondamentaux du droit communautai-
re, et en particulier le droit personnel 
et fondamental de libre circulation des 
citoyens de l'Union et le principe de 
proportionnalite. 
La Communication vise en particulier 
a repondre a certains problemes 
specifiques: 
• delais excessifs dans !'instruction des 
demandes de permis de sejour des 
citoyens: les Etats membres doivent 
examiner les demandes de permis de 
sejour sans retard inutile, et respec-
ter le delai maximal de six mois 
applicable uniquement dans les cas 
ou des raisons specifiques d'ordre 
public justifient la necessite d'un plus 
ample examen; 
• mesures d'eloignement et autres: la 
Communication souligne !'importan-
ce d'une application correcte de ces 
mesures, d'une evaluation correcte 
de la menace representee par une personne et de 
!'appreciation globale de toutes les circonstances 
(notamment familiales, sociales et culturelles) au 
cas par cas sans reference a des considerations de 
prevention generale; 
• les garanties et possibilites de recours prevues par 
la Directive 64/221 /CEE doivent etre scrupuleuse-
ment respectees par les Etats membres, et notam-
ment le droit au reexamen d'une decision et le 
droit d'etre informe des motifs de toute mesure 
prise ainsi que de ses consequences; 
• les droits de groupes specifiques: une attention 
particuliere doit etre accordee a la preservation 
des droits, et notamment celui de la protection de 
la vie familiale, des ressortissants de l'UE residents 
de longue date dans un autre Etat membre, de ceux 
des mineurs de l'UE et des ressortissants de pays 
tiers qui sont apparentes a des citoyens de l'UE. 
La Commission espere que cette Communication 
contribuera a sensibiliser les citoyens et les Etats 
membres aux droits des citoyens en matiere de libre 
circulation et de sejour ainsi qu'aux restrictions pos-
sibles. En favorisant une meilleure application de ces 
droits, elle espere ainsi voir reduire le nombre de 
procedures d'infraction engagees contre les Etats 
membres pour violations du droit communautaire. 
Le texte integral de la Communication est disponible 
sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/dg IS 
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Veuillez noter que, depuis le 
28 septembre 1999, la DG 
Justice et affaires interieures 
est responsable des questions 
liees au droit de sejour. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Pia Lindholm 
TEL: (+ 32 2) 299 19 59 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
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UK's re uest to 
Please note that as of 28 
September 1999 responsibi-
lity for questions related to 
the Schengen Convention 
has moved to the Justice 
and Home Affairs DG. 
For more information, 
please contact 
Jan De Ceuster 
TEL: (+32 2) 296 10 72 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
ie European Commission has adopted a 
favourable opinion on the request by the 
United Kingdom to take part in certain 
provisions of the Schengen acquis) relating to 
police and judicial cooperation in criminal 
matters) to narcotic drugs) and to the 
Schengen Information System. In its opinion) 
the Commission takes note of the request by 
the United Kingdom) whilst affirming its 
belief that this cooperation should in due 
course be extended to the aspects of freedom 
of movement covered by the Schengen acquis. 
The Commission recommends to the Council 
of Ministers that it should in principle view 
the United Kingdom 's request favourably 
and examine any technical difficulties 
which arise with regard to the parts of the 
acquis in which the United Kingdom has 
requested to participate. The Commission 
stresses that the request to participate in 
parts of the Schengen acquis should in no 
way affect the proper working of the whole 
acquis between the states which are signato-
ries to the Schengen Agreements. 
The Schengen Convention provides for the aboli-
tion of checks on individuals at internal frontiers, 
arts of "Schen 
plus accompanying measures to guarantee the 
security of the citizens (including checks at 
external frontiers, visas and freedom of movement 
for third-country citizens, measures to combat 
illegal immigration, police cooperation, mutual 
assistance in criminal matters, measures to com-
bat drugs, and an information exchange system, 
SIS, notably on persons not to be admitted). 
The Convention was signed on 19 June 1990 by 
France, Germany, Belgium, the Netherlands and 
Luxembourg, and all Member States except the 
United Kingdom and Ireland have since also 
signed. The Schengen acquis was incorporated 
into the framework of the EU with the coming into 
force of the Treaty of Amsterdam on I May 1999 
(see SMN 17). 
In accordance with Article 4, second indent, of the 
protocol integrating the Schengen acquis into the 
framework of the EU, the United Kingdom and 
Ireland may at any time request to take part in 
some or all of the provisions of this acquis, and 
the Council must decide on the request with 
the unanimity of the 13 signatory States to the 
Schengen Agreements and the representative of 
the Government of the Member State concerned. 
Reconnaissance rof essionnelle des 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Corinne Guidicelli 
Unite D-4 
TEL: (+ 32 2) 295 16 65 
FAX:(+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dg I 5.cec.be 
La Commission europeenne a decide de defirer 
la France devant la Cour de justice europeenne 
pour un probleme concernant la reconnaissance 
des qualifications de plongeur professionnel. 
La Commission a re~u une plainte d'une societe beige qui 
desirait employer des plongeurs utilisant des scaphan-
dres pressurises sur un site en France. Les autorites 
fran~aises ont refuse de reconnaftre les qualifications 
belges des plongeurs. En effet, la France n'a pas mis en 
place une procedure visant a la reconnaissance des 
dipl6mes de plongeurs professionnels obtenus dans les 
autres Etats membres. La Commission considere egale-
ment que la France ne tient pas suffisamment compte 
de !'experience professionnelle des plongeurs qui 
demandent une reconnaissance de leurs qualifications. 
La Commission estime done que la legislation et les pra-
tiques administratives fran~aises relatives aux plongeurs 
professionnels ne sont pas conformes aux regles du 
14 October ' 99 • N o 18 
T raite CE sur la libre circulation des travailleurs, la 
liberte d'etablissement et la liberte de prestation de 
services (articles 39, 43 et 49) ainsi que les termes de la 
Directive du Conseil prevoyant la reconnaissance 
generale d'un enseignement et d'une formation pro-
fessionnelle d'une duree de moins de trois ans 
(92/5 I /CEE). Le principe de base du systeme general de 
reconnaissance des dipl6mes est que l'Etat membre 
d'accueil ne peut refuser a des ressortissants commu-
nautaires d'acceder a une profession reglementee s'ils 
sont entierement qualifies pour exercer la meme pro-
fession dans leur pays d'origine. Ce n'est que dans le cas 
ou ii existe des differences importantes dans les niveaux 
de qualification qu'un pays d'accueil peut imposer un 
test ou un stage, au choix du migrant. 
Les autorites fran~aises ont entrepris une revision de 
leur legislation qui, jusqu 'a maintenant, n'est pas fina-
lisee. La Commission a done decide de porter l'affaire 
devant la Cour de justice. 
FREE MOVEMENT OF PEOPLE 
Moniteurs de ski et autres s orts a ris 
Afin de clarifier la situation des moniteurs 
de ski (et autres sports a risque) exerfant en 
France et en Autriche) la Commission a 
adopte fin juillet deux decisions importantes) 
accordant des derogations conditionnelles et 
temporaires au principe du systeme general de 
reconnaissance des formations professionnelles 
(Directive 92/51 CEE). Elle autorise la 
France et FAutriche a imposer une epreuve 
d)aptitude aux ressortissants des Etats mem-
bres) titulaires d)un diplome de moniteur ou 
d)educateur sportif qui souhaitent s)etablir 
sur leur territoire) lorsque leur formation 
presente des differences substantielles. 
Cette derogation) assortie de conditions tres 
strictes) sera autorisee jusqu)au 31 juillet 
2000 pour les professions suivantes: moniteur 
de ski) de plongee sous-marine et de parachu-
tisme. Pour les professions de guide demon-
tagne et de moniteur de speleologie) Fautori-
sation d)imposer une epreuve d)aptitude est 
permanente. 
Depuis plusieurs annees, des negociations ont ete 
engagees afin de faciliter la reconnaissance des dipl6-
mes et de surmonter les differences existant entre 
les formations des moniteurs de ski dans les Etats 
membres (voir SMN n° 12). La Directive 92/51 /CEE 
donne aux Etats membres le droit d'appliquer, soit 
une epreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation, 
aux migrants qualifies dont la formation presente 
des differences substantielles par rapport a la 
formation de l'Etat d'accueil. En principe, c'est le 
migrant qui a le choix entre l'epreuve et le stage. 
Par les decisions de juillet, la Commission a autorise 
la France et l'Autriche a deroger au principe de libre 
choix du migrant. Cette derogation se justifie par 
des imperatifs de securite. S'agissant d'activites « a 
risque », l'epreuve d'aptitude est plus adaptee qu'un 
stage pour s'assurer de la qualification d'un profes-
sionnel sans mettre en peril la securite des prati-
quants. 
Cette derogation est accordee a titre permanent 
pour deux professions seulement: moniteur de 
speleologie et guide haute montagne. Pour les autres 
professions (moniteurs de ski, de parachutisme et 
de plongee sous-marine), la derogation n'est 
accordee que pour une duree limitee, a savoir jus-
qu'au 31 juillet 2000. La Commission demande ega-
lement a la France et a l'Autriche de lui fournir un 
rapport d'evaluation de la mise en reuvre de ces 
mesures avant le 30 avril 2000 afin de parvenir a une 
solution definitive de ces problemes. 
Ski en France 
En France, l'epreuve d'aptitude obligatoire pour les 1 
moniteurs de ski suscite toujours des controverses. 
Plusieurs migrants se sont plaints notamment du 
manque de motivation des decisions, du caractere 
subjectif d'une epreuve telle que la descente libre ou 
d'une prise en compte insuffisante de leur experien-
ce professionnelle. 
La Commission note cependant que des discussions 
sont en cours en vue d'aboutir a une solution. Des 
negociations ont ete engagees entre les associations 
professionnelles de differents Etats membres afin de 
definir des criteres communs applicables a la recon-
naissance des dipl6mes de moniteurs de ski. Par 
ailleurs, les autorites fran~aises se sont declarees 
pretes a cooperer avec la Commission et a elargir le 
dialogue a !'ensemble des parties interessees en vue 
d'aboutir a un consensus lors de la prochaine saison 
de ski. La Commission a done decide d'accorder a la 
France une nouvelle derogation, tout en lu i rappel-
ant les obligations qui lui incombent en vertu de la 
Directive 92/51 /CEE et du T raite. Elle lui impose 
certaines obligations supplementaires, en particulier 
celles de: 
• de publier la decision precisant la nature du test et 
ses modalites d'application et de la communiquer 
aux associations et individus interesses sur 
demande; 
• de donner aux moniteurs de ski des autres Etats 
membres la possibilite de se presenter a plusieurs 
reprises a l'epreuve d'aptitude et a fortiori pen-
dant la premiere partie de la saison; 
• de remettre a la Commission, tous les trois mois, 
un rapport dans lequel elles devront fournir tou-
tes les informations quantitatives et qualitatives 
relatives a la mise en reuvre des epreuves d'apti-
tude; 
• d'informer sur le champ la Commission de tout 
probleme, lie a la reconnaissance des dipl6mes de 
moniteur de ski, qui surgirait au cours de la saison 
de ski et du progres des discussions sur l'etablis-
sement de criteres communs; 
• d'organiser pendant la premiere partie de la pro-
chaine saison de ski une rencontre entre repre-
sentants des associations de ski des autres Etats 
membres au cours de laquelle ces derniers auront 
la possibilite d'effectuer l'examen d'aptitude. 
En parallele, la Commission se reserve le droit 
d'ouvrir la procedure d'infraction s'il s'averait que la 
France a manque aux obligations qui lui incombent 
en vertu du T raite et du droit derive. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jonathon Stoodley 
Unite D-4 
TEL: ( + 32 2) 296 93 35 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dgl5.cec.be 
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Di lomas and ex • er1ence 
l:e European Commission has decided to 
refer Greece to the European Court of 
Justice and to send reasoned opinions to the 
Netherlands) Italy) Ireland and Portugal 
for infringements of Community law con-
cerning people wishing to establish themselves 
or provide services in another Member State 
in professions for which qualifications 
( diplomas and experience) are required. 
While Greece has failed to implement a 
Directive concerning laboratory technicians) 
the Netherlands) Italy) Ireland and Portugal 
have all failed to implement a Directive 
concerning specialist doctors' qualifications. 
In Belgium the problem concerns architects. 
Medical laboratory scientific officers 
The Commission has decided to refer Greece to 
the ECJ regarding its failure to implement Com-
mission Directive 97/38/EC. This Directive, which 
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should have been implemented by 30 September 
1997, amended Directive 92/5 I /EEC on a general 
system for the recognition of diplomas of less than 
three years' duration. The basic amendment invol-
ved the profession of medical laboratory scientific 
officer (laboratory assistant} in the United King-
dom (see SMN 14). 
Specialist doctors 
The Commission has decided to send reasoned 
· opinions to the Netherlands, Italy, Ireland and 
Portugal because they have failed to implement 
Directive 98/21 , which amends the list of specialist 
doctor diplomas qualifying for automatic recogni-
tion between certain Member States under the 
terms of Directive 93/ 16/EEC, which should have 
been implemented by 31 December 1998. The fact 
that these Member States have not yet implemen-
ted the Directive is likely to hinder the automatic 
recognition of certain types of specialist medical 
training. 
Architects in Belgium 
Architects established in one Member State are 
entitled to offer their services in another with a 
minimum of administrative procedures, according 
to Directive 85/384/EEC. However, the procedu-
re in Belgium is slow, expensive and burdensome. 
There is a fee of BFR 6,000 for architects esta-
blished in another Member State to register for 
work in each Belgian province. The Commission 
considers that the imposition of such a fee violates 
EU Treaty rules on the freedom to provide servi-
ces (Article 49 ex-59). Moreover, the Commission 
considers that Belgian regulations requiring a 
separation between the activities of architect and 
of building contractor should be applied in a 
proportionate manner. 
In particular, when an architect can demonstrate 
that neither he nor any firm he may work with (or 
be associated with or of which he may be a direc-
tor) has a shareholding in or manages any compa-
ny involved in construction and/or related work, it 
appears disproportionate to require the statutes 
of the architects firm in question to be amended if 
it carries out most of its activities in another 
Member State. 
As the Belgian authorities have failed to implement 
any measures to remove these obstacles to the 
free provision of services by architects based in 
other Member States, the Commission has decided 
to send a reasoned opinion. 
For more information 
on the doctors case, 
please contact 
Eric M. Yliebergh 
Unit D-4 
TEL: (+ 32 2) 295 90 61 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dg I 5.cec.be 
on the architects case, 
please contact 
Joao de Abreu Rocha 
Unit D-4 
TEL: (+ 32 2) 296 I 5 66 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail : D4@dg I 5.cec.be 
SERVICES & ESTABLISHMENT 
Restrictions on the freedom to rovide services 




TEL: (+ 32 2) 295 84 08 
FAX: (+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: D4@dg15.cec.be 
As a result of obstacles preventing temporary 
employment agencies based in other Member 
States from offering their services in Italy) the 
European Commission has decided to refer 
Italy to the Court of Justice. It has also decided 
to refer Germany to the Court for discrimina-
tory rules concerning workers on secondment 
from another Member State. In addition) the 
Commission has decided to send reasoned 
opinions to Belgium concerning discriminatory 
rules for the registration of companies) to 
Germany and Portugal concerning provision 
of services by patent agents. In the Commis-
sion's view) all these barriers violate EC 
Treaty rules on freedom to provide services 
(Article 49) ex-59) or freedom of establishment 
(Article 43) ex-52). 
• Temporary employment agencies 
Temporary employment agencies operating in Italy 
must be authorised under Italian Law No 196 of 24 
June 1997 (before the introduction of this Law, they 
were banned altogether). The 1997 Law (Article 
2§2) stipulates that, in order to obtain the necessa-
ry authorisation, a company must have its headquar-
ters or a branch in Italy, and deposit a guarantee of 
700 million lire with a credit institution which itself 
has its registered office or a branch in Italy. 
The Commission considers that this obligation 
represents an unjustified restriction on the freedom 
to provide services. Moreover, the obligation to 
deposit a financial guarantee in Italy is also a dispro-
portionate restriction in the sense that it should be 
sufficient for companies to offer proof that they can 
have a financial guarantee lodged in another Member 
State. The financial guarantee provision also consti-
tutes unfair discrimination against credit institutions 
established in other Member States. 
• Construction workers 
The Commission has decided to refer Germany to 
the Court because of certain restrictions on con-
struction companies established in other Member 
States and wishing to offer their services in Ger-
many. In particular, German legislation (notably the 
Law on Temporary Work - AUG) does not allow a 
construction company to provide workers to 
another company unless it is a signatory of all the 
collective agreements applicable in the construction 
sector in Germany. In practice, this requires con-
struction firms to have a permanent establishment in 
Germany if they want to provide workers to 
another company. 
• Registration of companies 
To register in a Belgian Commercial Register, the 
director or manager of a company must produce his 
residence permit if he is a Community national 
residing in Belgium. However, if the director or 
manager is a Belgian citizen, he is not required to 
provide proof of residence. While this differential 
treatment is not connected with the requirement of 
residency as such, it amounts to discrimination on 
the basis of nationality and is therefore incompatible 
with the principle of freedom of establishment. 
• Patent agents in Portugal 
One of the requirements of the Portuguese regula-
tions on patent agents is that persons wishing to 
work as an official patent agent in Portugal must 
have offices there, otherwise they are not entitled 
to act on behalf of clients before the National 
Industrial Property Institute (lnstituto Nacional da 
Propriedade Industrial). This condition means that 
patent agents established outside of Portugal may 
not represent patent applicants before the Institute, 
and therefore restricts the freedom to provide 
services. 
• Patent agents in Germany 
Some of the provisions of the German Law on 
Patent Agents (Patentanwaltsordnung) are incompa-
tible with the principles of the right of establishment 
and freedom to provide services: these provisions 
concern the requirements for practising as a patent 
agent (with regard to nationality, domicile and the 
opening of offices), and the requirement that agents 
established in other Member States be represented 
by a patent agent established in Germany in their 
dealings with the Patents Office. 
Even though the requirements of German nationali-
ty, domicile or the opening of an office do not seem 
to apply to Community nationals, maintaining them 
in the Law on Patent Agents is contrary to the prin-
ciple of legal certainty. 
Furthermore, a patent agent cannot represent a 
patent applicant before the Patent Office unless he 
has an address for service with a patent agent who 
is establ ished in Germany. This obligation encoura-
ges foreign patent applicants to use the services of 
patent agents established in Germany, despite the 
fact that advances in telecommunications and trans-
port mean that, in practice, a patent agent who is 
not established in Germany can ensure the necessa-
ry contact with the German authorities. 
Devant la Gour de justice: 
restrictions allemandes 
a la vente directe 
La Commission europeenne a 
decide de saisir la Gour de justice 
apropos de la legislation alle-
mande qui reglemente severe-
ment les operations promotion-
nelles. La Commission considere 
que cette legislation f ait obstacle 
a la fourniture en vente directe) 
par un nouvel entrant sur le 
marche) de biens et de services en 
provenance d)autres Etats mem-
bres. It /agit d)une violation des 
regles du Traite sur la liberte de 
prestation de services ( article 49) 
ex-59) et la reponse donnee par 
flA!lemagne a /Javis motive 
envoye a flautomne 1998 (voir 
SMN n ° 14) a ete jugee insatis-
faisante. 
La Commission a ouvert cette 
procedure sur la plainte d)un 
operateur ayant lance des Clubs 
offrant aux adherents des services 
tels que informations) catalogues) 
promotions. Or) la reglementa-
tion allemande ("Zugabeverord-
nung" et "Rabattgezetz ")) qui 
date des annees 30) reglemente 
strictement floctroi de primes et 
de cadeaux promotionnels) et 
interdit la concession de rabais de 
plus de 3%. La Commission 
considere qu)a defaut de pouvoir 
attirer Les clients potentiels par 
des offres promotionnellejj une 
entreprise d)un autre Etat mem-
bre ne peut demarrer d)activite 
de vente directe economiquement 
viable en Allemagne. Ces restric-
tions ne pesent pas de maniere 
equivalente sur Les entreprises 
allemandes deja etablies et qui 
disposent d)un reseau de distribu-
tion et d)une base de clientele. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Eric Ducoulombier 
Unite E-4 
TEL: (+ 32 2) 296 54 67 
FAX:(+ 32 2) 295 77 12 
E-mail: E4@dgl5.cec.be 
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PUBLIC PROCUREMENT 
Non-transposition de la 
Directive "marches publics'': 
quatre avis motives 
Quatre avis motives ont ete 
adresses a la France> a la Grece) 
a l'Allemagne et a l'Autriche en 
raison de la non-transposition en 
droit national de la Directive 
97 / 52/CEE portant coordination 
des procedures de passation des 
marches publics de services> 
de fournitures et de travaux. 
Cette Directive modifie Les Direc-
tives 92/SOi CEE) 93/36/CEE et 
93/37/CEE afin de les adapter 
a !'accord international sur 
Les marches publics signe a Mar-
rakech en avril 1994> a !'issue des 
negociations multilaterales de 
!'Uruguay Round. L'article 4> 
paragraphe l> de la Directive 
97 /52/CEE prevoit que Les Etats 
membres mettent en vigueur Jes 
dispositions legislatives) reglemen-
taires et administratives necessai-
res pour se conformer a la Direc-
tive au plus tard le 13 octobre 
1998. Ces quatre Etats membres 
n'ont touJours pas fait connaitre 
a la Commission Les mesures 
adoptees. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Filipe Alves 
Unite B-2 
TEL: ( + 32 2) 295 47 44 
FAX: (+32 2) 299 30 49 
E-mai l: B2@dg15.cec.be 
l:e European Commission has decided to send 
seven reasoned opinions for violations of 
Community rules stipulating that public 
contracts must be published and put up for 
tender. These reasoned opinions concern: 
in Germany) a negotiated procedure for a 
contract with the hospital of the University of 
Wiirzbu1'gy' in the United Kingdom) the publi-
cation of a White Paper which could lead 
public purchasers to commit infringements 
against the public procurement rules)· in Italy) 
the award without a public tender procedure 
of a contract by SA CE of banking services and 
by the municipality of Ravenna of a service 
contract for the Museum in Classe; in Greece) 
the use of a restricted procedure for the award 
of a supply contract by the Ministry for Deve-
lopment; in Austria the construction and the 
financing of a by-pass in the City of Linz 
without applying prior public procurement 
procedure)· in Spain) works for an experimental 
penitentiary centre in Segovia without a public 
tender. In the absence of a satisfactory response 
within two months of receipt by the Member 
State concerned) the Commission may decide to 
refer the cases to the European Court of Justice. 
University of Wurzburg 
The procurement procedure concerning the hospital 
of the Julius-Maximilian-University of WUrzburg was 
brought to the attention of the Commission by a 
complaint. In September 1997 a contract for the plan-
ning, extension and refurbishment of the old dental 
clinic and another contract for the construction of 
operational units of the hospital of the University of 
WUrzburg was published in the Supplement to the 
Official Journal. The contract notice referred under 
point 14 to a "negotiated procedure with prior publi-
cation in accordance with Article 11 (2) of Council 
Directive 92/50/EEC". 
The negotiated procedure is an exceptional proce-
dure and therefore only applicable in certain limited 
cases. The Commission considers that the conditions 
of the provisions to award the contract under the 
negotiated procedure have not been fulfi lled. The 
German authorities have not proved the existence of 
exceptional circumstances justifying a negotiated pro-
cedure with prior publication. 
Restricted procedure in UK 
The Commission has decided to issue a reasoned 
opinion to the United Kingdom in relation to an 
official White Paper ("Setting New Standards: a stra-
tegy for Government Procurement"), which contains 
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advice capable of being construed in such a way as to 
lead public purchasers to commit infringements 
against the public procurement rules. 
The point at issue is that the advice appears to indi-
cate that the number of candidates to be invited to 
participate in a restricted procedure may always and 
in all circumstances be set as low as three partici-
pants, irrespective of the fact that under the public 
procurement rules, in certain circumstances, at least 
five candidates must be invited. 
Cash-flow management for the S.A.C.E. 
The Commission has decided to send the Italian 
Government a reasoned opinion for violation of the 
provisions of Directive 92/50/EEC, and in particular 
Article 11 thereof. Th is reasoned opinion concerns 
the award of a banking services contract for cash-fiow 
management for the S.A.C.E. (Special Department for 
Export Credit Insurance) to the San Paolo Banking 
Institute in Turin at the beginning of 1997. 
The failure to implement this provision results from 
the fact that the S.A.C.E., a body governed by public 
law and, as such, obliged to observe the directives on 
public procurement, awarded the contract to the 
San Paolo Banking Institute in Turin without going 
through any public procedure. 
The Commission found that none of the conditions 
laid down in Article 11 (3) of Directive 92/50/EEC 
which permit the use of the negotiated procedure 
without prior publication of a tender notice had been 
fulfilled in this case. 
Archeological Museum of Ravenna 
The Commission has decided to send the Italian 
Government a reasoned opinion for infringement of 
the provisions of Directive 92/50/EEC, and in particu-
lar Article 11 thereof. This reasoned opinion relates 
to the award by negotiated procedure, without prior 
publication of a tender notice, of design services for 
the Classe Archeological Museum by the of Ravenna. 
The infringement results from the fact that the muni-
cipality of Ravenna awarded the contract following a 
negotiated procedure, without prior publ ication and 
without an invitation to tender, despite the fact that 
the conditions laid down in Article 11 of Directive 
92/50/EEC, which are the only ones justifying the use 
of the negotiated procedure, were not met. 
Leather belts in Greece 
The Commission has decided to send the Hellenic 
Republic a reasoned opinion relating to the procedure 
for the award of a contract for the supply of opera-
tional leather belts with accessories by the Ministry 
for Development. 
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rocedures 
The Commission's objections are based on the incor-
rect use by the Hellenic Republic of the accelerated 
restricted procedure and deficiencies in the publica-
tion of the tender notice in the OJEC, as well as the 
confusion of selection and award criteria. 
The Commission considers that the awarding autho-
rity has infringed the provisions of Articles 11 and 12 
of Directive 93/36/EEC by having recourse to the 
accelerated restricted procedure in a case where the 
conditions for the use of this procedure were not 
fulfil led. The Commission also takes the view that 
Article 9(4) of Directive 93/36/EEC has been infringed 
because publication of the tender notice in the OJEC 
was incomplete, inasmuch as it did not give reasons 
for the use of the accelerated procedure. 
Construction of a by-pass of Linz 
The contract for the construction of a by-pass of Linz 
was brought to the attention of the Commission by a 
complaint. The city of Linz concluded two contracts, 
one with a local bank for the financing and a second with 
a subsidiary undertaking of the local bank for the con-
struction of this by-pass, without a prior public procu-
rement procedure. The Commission takes the view that 
the abovementioned contracts are public works con-
tracts as defined in Article I (a) of Directive 93/37/EEC 
and that the City of Linz is a contracting authority under 
the terms of Article I (b) of the same Directive. On the 
basis of these considerations the contracts for the 
financing and construction of the by-pass of Linz should 
have been awarded via a procurement procedure. 
Experimental penitentiary centre in Segovia 
The call for tenders to carry out works at the expe-
rimental penitentiary centre in Segovia, published in 
the national press but not in the OJEC, was launched 
in violation of the provisions of Council Directive 
93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordina-
tion of procedures fo r the award of public works con-
tracts. The Spanish authorities contest the application 
of this Directive to the "Sociedad Estatal de lnfrae-
structuras y Equipamientos Penitenciarios" on the 
grounds that it is a public commercial company 
governed by private law. The fact remains that the 
S.I.E.P.S.A. is a contracting authority within the mea-
ning of the Directive, inasmuch as it fulfils the condi-
tions of Article I thereof, in particular the condition 
that it has been established for the specific purpose of 
meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character. 
Radio communications system for the police 
lie European Commission has sent a reasoned 
opinion to the United Kingdom about a poten-
tial violation of public procurement Directives. 
The problem concerns a framework for the 
definition of a radio communications system for 
the police (overall contract value estimated at 
some £1. 5 to 2 billion), and in particular a 
question of principle. 
The Commission considers that a framework arrange-
ment for a Public Safety Communications Project for 
the police and rescue services launched by the UK 
Home Office violates a provision of the Directive on 
public procurement of services (92/50/EEC) and EC 
Treaty rules on the free movement of goods (Article 
28 ex-30). The contract in question was awarded by 
way of a negotiated procedure. The award covers an 
initial phase (carrying out a project definition study), to 
be followed by one or more contracts for the provi-
sion of telecommunications services for police and/or 
rescue services over a I 5 year period. More contracts 
may also be awarded for the supply of equipment, as 
terminals. The characteristics of the equipment and 
services are specified by reference to the TETRA 
European technical standard for mobile radio services. 
The problem is that the UK interprets the public pro-
curement Directives in such a way that contracting 
authorities would not be obliged to verify whether 
products or services, which are not manufactured 
according to the European standards specified in 
the tender documents, are nevertheless equivalent. 
Instead, contracting authorities would be allowed to 
reject products or services which were genuinely equi-
valent simply because they were not manufactured in 
accordance with the relevant European standard. The 
Commission maintains that the public procurement 
Directives require reference to European standards 
where they exist, so as to ensure that technical speci-
fications are defined by reference to standards which 
are common, transparent and publicly available. Refe-
rence to such European standards should, however, 
simply offer a common yardstick against which the 
solutions proposed by suppliers can be measured. 
Avis motive a la France: 
Construction d'une station 
d'epuration 
La Commission a adresse un avis 
motive au gouvernement 
franrais au s1tjet des procedures 
mises en a;uvre par les autorites 
de l'agglomeration de Nancy lors 
de la selection d'ime entreprise 
pour la construction d'une station 
d'epuration a Maxeville. 
La Commission estime que Les 
autorites franraises n 'ont pas 
respecte la Directive relative aux 
marches publics de travaux 
(n° 93/37/CEE)1 ni les disposi-
tions du Traite CE en matiere de 
fibre prestation des services (arti-
cle 49 ex-59). Le marche a fait 
l'objet d'une adjudication 
restreinte, un nombre limite 
d'entreprises etant invitees a 
soumissionner. Cependant, con-
trairement aux regles etablies 
par la Directive, le pouvoir adju-
dicateur n'a pas procede a la 
publication prealable de l'avis de 
pre-information sur les marches 
a attribuer. En outre, l'appel a 
manifestation d'interet stipulait 
que les soumissionnaires devaient 
etre inscrits aupres de l'Ordre 
Jranrais des architectes1 ce qui 
constitue une discrimination a 
l'egard des entreprises etablies 
dans un autre Etat membre. 
Enfin, seules quatre entreprises 
ont ete invitees a remettre une 
offre) a/ors que la Directive 
impose un minimum de cinq 
soumissionnaires de maniere a 
assurer une concurrence veritable 
entre les candidats consultes. 
Pour plus d'i nformations, 
vous pouvez contacter 
Diane de Marl iave 
Unite B-1 
TEL: (+ 32 2) 295 43 OS 
FAX: (+ 32 2) 296 94 98 
E-mai l: B2@dg15.cec.be 
October ' 99 • No 18 19 
INTELLECTUAL & INDUSTRIAL PROPERTY 
Lutte contre la iraterie et la contrefa on 
Copyright: failure to adhere 
to international conventions 
The Commission has decided to 
refer Ireland to the Court for 
failure to adhere to international 
conventions concerning copyright 
and related rights. Contracting 
Parties to the Agreement on the 
European Economic Area Agree-
ment (i.e. all European Union 
Member States and Iceland; 
Norway and Liechtenstein) 
undertook to adhere before 
1 January 1995 to inter alia the 
Berne Convention for the Protec-
tion of Literary and Artistic 
Works (Paris Act, 1971) and the 
International Convention for the 
Protection of Performers) Produ-
cers of Phonograms and Broad-
casting Organisations (Rome 
Convention, 1961). However) 
Ireland has not yet adhered to the 
Paris Act. 
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Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Patrick Ravillard 
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E-mail: E2@dg15.cec.be 
Le Livre vert sur la lutte contre la contre-
faron et la piraterie) adopte en octobre 1998 
(voir SMN n° 15 et 17); est a l)origine d'une 
vaste consultation qui a permis a la Commis-
sion de recevoir plus de 140 contributions) 
emanant de tous les milieux interesses) 
y compris les Etats membres. Le nombre et la 
qualite des contributions) parfois tres detail-
lees) confirment fYimportance de cette question 
et la necessite d)une action de £!Union. 
Les milieux interesses soutiennent largement 
les solutions avancees dans le Livre vert et 
lancent un appel unanime pour une action 
coordonnee au niveau de !'Union afin a 
combattre ce jleau. L'analyse des reponses au 
Livre vert est a present terminee et presentee 
dans un rapport disponible sur Internet. 
A la fin du processus de consultation) notam-
ment lorsque le Parlement europeen aura 
adopte son avis) la Commission presentera 
une Communication de suivi f aisant le bilan 
de la consultation et annonfant un plan 
d'action pour renforcer la lutte contre la 
piraterie et la contref aron dans le Marchi 
unique. 
Impact economique 
L'une des principales questions abordees dans le 
Livre vert etait l'impact economique du phenomene 
dans le Marche unique, sachant que, par nature, ii 
s'agit d'activites clandestines difficilement quantifia-
bles. II apparaft que le phenomene dans l'Union est 
important et globalement en augmentation. T ous 
les secteurs industriels sont touches et les conse-
quences sont multiples: risques pour les consom-
mateurs, decouragement des investissements et de 
!'innovation, pertes d'emplois ... Selon les chiffres 
fournis par certaines industries, le taux de contre-
fa~on dans l'Union est estime a: 39% dans le secteur 
du logiciel, 16% dans l'audiovisuel, I 0-16% dans le 
secteur textile-habillement, I 0% dans le secteur 
phonographique, 5-10% dans le secteur des pieces 
de rechange automobile et 5-7% dans le secteur 
sport et loisirs. 
Efficacite juridique 
Selon les milieux interesses, la legislation existante 
n'est pas assez dissuasive. Les dommages-interets 
octroyes et les amendes prononcees sont trop 
faibles. T outes les parties concernees se plaignent 
aussi d'une application insuffisante des textes. Cette 
situation serait due au sentiment que la contrefa~on 
et la piraterie sont des delits sans victime, des irre-
gularites civiles mineures. Une action de l'Union 
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pour mettre en place des mecanismes efficaces et 
pour coordonner l'action des Etats membres est 
unanimement souhaitee. 
Role du secteur prive 
L'action du secteur prive dans la lutte contre la 
piraterie est consideree comme tres utile et gene-
ralement satisfaisante. T outefois, elle devrait etre 
encore developpee, notamment en termes de 
cooperation avec les pouvoirs publics. L'accent 
devrait etre mis sur !'amelioration des flux trans-
frontaliers d'informations entre le secteur prive et 
les administrations nationales. L'organisation de 
campagnes d'information du public quant aux 
inconvenients et aux dangers de la contrefa~on est 
egalement souhaitee. 
Protection des dispositifs techniques 
II y a un appel pour interdire la fabrication, la distribu-
tion et la vente des dispositifs techniques illegaux, et 
pour trouver des solutions juridiques contre leur 
manipulation. Pour les medias optiques (Cd, Cd-ROM, 
DVD), les detenteurs de droits souhaiteraient que 
!'utilisation de codes d'identification soit obligatoire. 
Moyens de faire respecter les droits 
Les milieux interesses considerent que les mesures 
devraient avoir la meme efficacite dans tous les 
Etats membres et se plaignent de !'absence de veri-
table dissuasion. Des procedures civiles uniformes 
de recherche et de saisie sont demand~es, ainsi que 
des injonctions transfrontalieres efficaces. Certains 
reclament une harmonisation des procedures pena-
les. La fermeture des usines et des magasins, ainsi 
que la saisie des equipements utilises pour fabriquer 
les contrefa~ons sont souhaitees dans de nombreu-
ses reponses. 
Cooperation administrative 
II existe un large consensus sur la necessite d'ame-
liorer la cooperation administrative entre les auto-
rites nationales, y compris en termes de formation. 
Les milieux interesses souhaitent que la Commis-
sion joue un role important a cet egard, notamment 
a travers une assistance aux Etats membres, la 
coordination de leu rs activites, l'etablissement de 
bases de donnees operationnelles. L' elaboration 
par la Commission d'un rapport tous les trois ans 
pour evaluer la situation, ainsi que l'efficacite des 
mesures prises dans l'Union, est souhaitee. 
Le texte complet du Rapport est disponible 
sur Internet: 
http://europa.eu.int.comm/dg 15 
Legal protection of databases: 
four Member States to the Court 
The European Commission has 
decided to refer four Member 
States to the European Court of 
Justice for failure to implement 
Directive 96/9/EC on the legal 
protection of databases. 
The Directive was due to be im-
plemented by all Member States 
before 1 January 1998, but 
Greece) Ireland; Luxembourg 
and Portugal have still not done 
so. The Directive harmonises 
copyright protection applicable to 
creative on -line and off-line 
databases ( in electronic form or 
on paper) . Furthermore, it intro-
duced a novel sui generis right 
protecting non-creative efforts of 
database manufacturers and 
publishers for fifteen years. 
The Directive is of crucial impor-
tance in the context of the Infor-
mation Society since most net-
work services JVill be operated 
from databases. 
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Protection of inventions b 
La Commission euro-
peenne a presente une 
proposition modifiee de 
Directive sur la protection 
des inventions par le 
modele d'utilite. 
Cette Directive vise a 
harmoniser Jes principales 
dispositions des lois natio-
nales regissant la protec-
tion par le modele d'uti-
lite, y compris a introduire 
une telle protection clans 
les Etats membres ou elle 
n'existe pas (Royaume-
Uni, Luxembourg, 
Suede). Cette forme de 
protection, plus souple et 
moins onereuse que celle 
du brevet, apparait bien 
adaptee aux inventions 
presentant un degre 
d'inventivite limite et W1e 
duree de vie relativement 
courte. La proposition 
modifiee reprend la gran-
de majorite des amende-
ments proposes par le 
Parlement europeen clans 
son avis de mars 1999 sur 
la proposition initiale de la 
Commission ( voir SM 
n°ll ), tout en conservant 
les principales caracteristi-
ques du modele d'utilite. 
A savoir: un niveau 
d'inventivite reduit par 
rapport a celui requis en 
matiere de brevet, !'absen-
ce d'examen prealable des 
conditions de la protec-
tion et une duree de 
protection limitee a un 
maximum de 10 ans. 
The full text of the amended proposal 
is available on the Internet: 
http://europa.eu.int.comm/dg 15 
i e European Commission has recently 
presented an amended proposal for a Direc-
tive on the protection of inventions by utility 
model. This Directive is aimed at harmoni-
sing the main provisions of national laws 
regulating the protection of inventions by 
utility model, including the introduction of 
this protection in Member States where it does 
not exist. This form of protection, rvhich is 
more flexible and less burdensome than the 
patent, appears to be more suitable for inven-
tions which have a limited degree of inven-
tiveness and a relatively short life span. 
The proposal incorporates most of the amend-
ments proposed by the European Parliament 
in its opinion of March 1999 on the Commis-
sion)s initial proposal (see SMN 11). 
The amended proposal does not call into 
question the main features of the utility 
model: a lower level of inventiveness than 
that required for a patent) the absence of a 
prior examination of the protection condi-
tions, and a limited protection period of no 
more than ten years. It aims to reinforce 
legal certainty and transparency and strike a 
better balance between the rights of utility 
model proprietors and those of third parties. 
The proposed Directive is aimed at approximating 
the legislation of Member States regarding the pro-
tection by the utility model, so 
Improvements 
The planned system would have the following 
features: the field of application would cover 
products as well as processes, but would exclude 
biological material and chemical or pharmaceutical 
products and processes, owing to the special 
features of these sectors. As in the case of patents, 
inventions which could be protected by utility 
model would have to be new, involve an inventive 
activity and be capable of industrial application. 
However, the level of inventiveness required would 
be lower than that for patents. Inventions would be 
considered as involving inventive activity if they 
represented an advantage and, having regard to the 
state of the art, were not very obvious to a person 
skilled in the art. The definition of inventive activity 
is a key element in the proposed Directive, as it 
enables the utility model to be distinguished from 
the patent. This definition was amended in the light 
of the opinion of the European Parliament. 
Moreover, an application for a utility model would 
not require a formal verification, and the utility 
model would be granted without prior examination 
of the basic conditions relating to novelty and 
inventive activity, so that it could be provided 
rapidly and at lower cost. The period of protection 
would be limited to a maximum of ten years, 
comprising an initial period of six years followed, 
where appropriate, by two periods of two years. 
In order to reinforce legal certainty, transparency 
as to assist enterprises and \J 
independent inventors in the ~::::--__ . 
inventions in several Member 
business of exploiting their ... ----:-===tt:) \ · .. 
and the rights of third parties, 
several improvements have 
been made to the initial propo-
sal on the basis of the EP's opi-
nion. There has been a better 
do not have a system of pro- _.::::. 
States. Member States which ~ 
tection by utility model (the ~ · 
United Kingdom, Luxembourg, 
Sweden) will be asked to intro-
duce this form of protection 
into their national legislation. 
Utility models are registered ~ 
industrial property rights ~ 
which confer on proprietors ' \ ~ 
exclusive protection of their 
technical inventions, particular-
ly those with a limited degree 
of inventiveness or a relatively 
definition of inventive activity: 
third parties - not only the 
applicant - could request a 
search report on the state of 
the art; the search report 
would be attached to the file 
and would be mandatory in the 
event of legal proceedings (or 
extension of the protection 
after the initial six-year period). 
In accordance with the wishes 
of the European Parliament, the 
Commission will ensure that 
the Directive was followed up 
short period of exploitation. They offer more flexi-
ble protection than the patents and are therefore 
an effective tool well-suited to enterprises, particu-
larly SM Es active in certain fields of innovation. 
and will propose, at the end of a three-year period 
after transposition of the Directive into national law 
in the Member States, any improvements to be 
made to the system. 
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Der Vorschlag hat den 
Zweck, die wesentlichen 
nationalen Rechtsvor-
schriften auf diesem 
Gebiet zu harmonisieren 
und solche Rechtsvor-
schriften in Mitglied-
staaten einzufuhren, in 
denen sie noch nicht 
bestehen (Vereinigtes 
Konigreich, Luxemburg, 
Schweden). Diese Form 
des ErfindW1gsschutzes ist 
flexibler zu handhaben 
und weniger kostspielig 
als der Patentschutz. 
daher eignet sie sich 
besonders fur Erfindun-
gen von begrenzter 
Erfindungshohe und rela-
tiv kurzer Lebensdauer. 
Im geanderten Vorschlag 
sind die meisten Ande-
rungswiinsche beriicksich-
tigt, die das Europaische 
Parlament im Marz 1999 
zum urspriinglichen 
Vorschlag der Kommis-
sion geau!bt hat ( siehe 
SMN Nr.11 ). 






an die Erfindungshohe als 
beim Patent, keine vorhe-
rige Priifung der Schutz-
fahigk:eit und Begrenzung 
der Schutzdauer auf zehn 
Jahre. 




TEL: (+32 2) 295 27 69 
FAX: (+32 2)299 31 04 
E-mail: E2@dg I S.cec.be 
DATA PROTECTION F»+ +++w;+·+·++++ 
--------------~ 
Protection des donnees 
personnelles au sein 
des institutions de l'UE 
La Commission europeenne a 
presente une proposition de 
Reglement destine a assurer la 
protection des donnees a caractere 
personnel dans le cadre des insti-
tutions et des organes de l'Union 
europeenne. Ce texte comporte des 
dispositions garantissant ttn 
niveau de protection eleve aux 
personnes dont les donnees sont 
traitees par les institutions et les 
organes communautaires et 
prevoit l'etablissement d'une 
instance de surveillance indepen-
dante chargee de controler 
!'application de ces dispositions. 
Les institutions et les organes 
communautaires traitent quoti-
diennement des donnees a 
caractere personnel, et la Com-
mission en particulier echange 
des donnees de ce type avec les 
Etats membres pour les besoins de 
la politique agricole commune) 
des fonds structurels) de l'union 
douaniere et d)autres politiques 
communautaires. La Directive 
relative a la protection des 
donnees (95/46/CE) s'adresse 
aux Etats membres et ne s'appli-
que pas) en tant que telle) a la 
Commission ni aux autres insti-
tutions et organes communautai-
res. Toutefois) lorsque la Direc-
tive a ete adoptee en 1995) la 
Commission et le Conseil se sont 
publiquement engages a s'y con-
former. Cet engagement a pris 
un caractere obligatoire avec 
l'entree en vigueur du Traite 
d'Amsterdam) dont le nouvel 
article 286 fait obligation awe 
institutions de l'UE d'instaurer 
de telles garanties. 
Pou r plus d'info rmations, 
vous pouvez contacter 
Alfred Roos 
Unite E-1 
TEL: (+32 2) 299 45 62 
FAX: (+32 2)296 80 10 
E-mail: E l@dg15.cec.be 
Transfers of 
Tauis between the European Commission and 
the US on the proposed "Safe Harbor 11 arrange-
ment for US companies importing personal 
data from the EU are continuing with a view 
to establishing a permanent framework for 
data transfers. Taking the opportunity offered 
by the Global Business Dialogue conference held 
in Paris on 13 September) US Commerce 
Under-Secretary Ambassador David Aaron 
and the Commission)s Internal Market 
Director General John Mogg met briefly to 
discuss how best to take forward the talks on 
data privacy after the summer recess 
One of the main issues remaining to be clarified (see 
joint report presented to 21 June EU/US Summit in 
SMN N° 17) is the precise roles which the various US 
bodies involved will play in enforcing the "Safe 
Harbor" principles. For the Commission to make a 
finding under Article 25(6) of the Data Protection 
Directive that the protection offered by the "Safe 
Harbor" is adequate, it will be necessary for the US 
side to show that its mainly self-regulatory approach 
will be effectively enforced. This discussion also invol-
ves clarifying the circumstances in which EU enforce-
l:e European Commission has decided to send 
reasoned opinions to France) Luxembourg) the 
Netherlands) Germany) the United Kingdom) 
Ireland) Denmark) Spain and Austria for 
failure to notify all the me a sum necessary to 
implement the Directive on the protection of 
personal data (95/46/EC) . 
The data protection Directive, which entered into 
effect on 25 October 1998, establishes a clear and 
stable regulatory framework to ensure both a high 
level of protection for the privacy of individuals in all 
Member States and the free movement of personal 
data within the European Union (see SMN 14). By 
fostering consumer confidence and minimising diffe-
rences between Member States' data protection rules, 
the Directive facilitates the development of electronic 
commerce. The Directive also establishes rules to 
ensure that personal data is only transferred to coun-
tries outside the EU when its continued protection is 
guaranteed, so as to ensure that the high standards of 
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ersonal data 
ment bodies, whether data protection commissioners 
or Member State courts, might take action. Talks also 
continue to finalise the text of the "Safe Harbor" prin-
ciples themselves and the Frequently Asked Questions 
which elaborate on them and interpret them. Another 
outstanding issue is the US request for a "grace 
period" during which US organisations would have 
time to prepare themselves for entry into the "Safe 
Harbor". 
Member States have an opportunity to discuss 
developments in the dialogue with the US when they 
are briefed by the Commission in the Committee set 
up under Article 31 of the Directive. Meetings with 
the Member States on transfers to third countries 
- principally but not only the US - take place on a 
more or less month ly basis. 
Both John Mogg and Ambassador Aaron believe that it 
is feasible to bring the dialogue to a successful conclu-
sion this year and are working on that basis. The for-
mal decision-making process will certainly run into the 
coming year, however, especially bearing in mind the 
new requirements under this summer's agreement 
between the Commission and the Parliament whereby 
the Commission will inform the relevant Parliamenta-
ry Committees a set period in advance of any decision. 
protection introduced by the Directive within the EU 
are not undermined. 
Greece, Portugal, Sweden, Italy, Belgium and Finland 
have notified measures which implement the Directive 
in full. Denmark and the United Kingdom have notified 
measures partially implementing the Directive, but still 
need to adopt some additional national measures to 
complete their implementation. All other Member 
States are still in the process of adopting implementing 
measures. The full conformity with the Directive of the 
measures adopted and notified remains to be verified. 
In any case, individuals are entitled to invoke some of 
the Directive's provisions before national courts, in 
accordance with the case law of the Court of Justice 
(Marleasing case, C-106/89, 13.11.90). In addition, 
individuals suffering damage as a result of a Member 
State's failure to implement the Directive are in some 
cases entitled to seek compensation before national 
courts, under the terms of the Court of Justice's case 
law in the Francovich case (C-6/90 and C-9/90, 
19.11.91). 




TEL: (32 2) 296 64 17 
FAX: (32 2) 296 80 I 0 
E-mail: E l@dg15.cec.be 
Additional information 
concerning the data 
protection Directive is 




For more information, 
please contact 
Henrik S. Andersen 
Unit E-1 
TEL:(+ 32 2) 296 49 5 I 
FAX:(+ 32 2) 296 80 I 0 
E-mail: E l@dg15.cec.be 
MEDIA & INFORMATION SOCIETY 
Commerce electroni 
Die Europaische Kommis-
sion hat einen geanderten 
Richtlinienvorschlag 
vorgelegt, mit dem ein 
Rechtsrahmen fur den 
elektronischen Geschafts-
verkehr im Binnenmarkt 
geschaffen werden soil. 
Er beriicksichtigt die 
Stellungnahme des Euro-
paischen Parlaments vom 
6. Mai 1999 zum 
urspriinglichen Vorschlag 
(siehe SMN r.1 5), die 
den binnenmarktorientier-
ten Ansatz voll und ganz 
unterstutzte. Ferner wur-
den einige Erlauterungen 
aufgenommen, u.a. 
Definitionen von Dien-
sten der Info rmations-
gesellschaft und des Ver-
braucherbegriffs, die Ver-






<lurch elektronische Post 
iibermittelt werden, sowie 
die Bestimmung des Zeit-




chen Vorschlag sorgfaltig 
erzielten Interessenaus-
gleich zu wahren, wurden 
die vorgeschlagenen 
Bestimmungen iiber die 
Haftungsbeschrankung 
der Anbieter von Online-
Diensten beibehalten. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Luc De Hert 
Unite E-4 
TEL:(+ 32 2) 295 61 20 
FAX: (+ 32 2) 295 77 12 
E-mail: E4@dg I 5.cec.be 
La Commission europeenne a presente une 
proposition modifiee de Directive afin 
d I etablir Un Cadre juridique Coherent pour le 
commerce electronique au sein du Marche 
unique. Cette proposition tient compte de 
l'avis favorable emis par le Parlement euro-
peen) le 6 mai 1999) sur la proposition 
initiale de la Commission (voir SMN n°15). 
Une serie de precisions ant ete apportees) 
concernant notamment: la definition des 
services de la societe de l'information et du 
terme "consommateur\ les liens entre cette 
proposition et les Directives en vigueur rela-
tives a la protection du consommateur et a la 
protection des donnees; le traitement des 
communications commerciales non-sollicitees 
envoyees par courrier electronique ainsi que 
les criteres determinant le moment de la 
conclusion des contrats proposes en ligne. 
Toutefois) afin de preserver l'equilibre delicat 
des interets) etabli dans la proposition initia-
le) la Commission a maintenu Les regles 
limitant la responsabilite des prestataires de 
services en ligne agissant comme des inter-
mediaires. 
La Directive proposee doit permettre d'etabl ir un 
cadre juridique coherent pour le developpement du 
commerce electronique, en veillant a ce que les 
principes de liberte d'etablissement et de libre cir-
culation des services du Marche unique s'appliquent 
egalement aux services de la societe de !'informa-
tion. Ce cadre permettra aux operateurs agrees 
dans un Etat membre de fournir des services dans 
toute l'Union europeenne. La Directive proposee 
ne definit des regles harmonisees specifiques que 
dans les domaines ou cela s'avere necessaire pour 
garantir le ban fonctionnement du Marche unique 
et la protection des objectifs d'interet general 
( comme la protection du consommateur). Les 
domaines couverts par la Directive concernent la 
determination du lieu d'etablissement des opera-
teurs, les communications commerciales, les 
contrats electroniques, la responsabilite des inter-
mediaires et le respect des droits. Dans d'autres 
domaines, la Directive s'inspire d'instruments com-
munautaires existants en matiere d'harmonisation 
ou de reconnaissance mutuelle. 
Amendements 
Le Parlement europeen a soutenu !'i nitiative de la 
Commission dans son approche fondee sur le 
Marche unique. II a egalement suggere une serie de 
modifications, essentiellement d'ordre technique. 
La proposition modifiee de la Commission reflete 
un grand nombre de ces amendements. Les princi-
paux changements concernent: 
• la defin ition des "services de la societe de !'infor-
mation" (article 2, point a): une reference di recte 
a la definition de la Directive 98/34 prevoyant une 
procedure d'information dans le domaine des 
normes et reglementations techniques a ete 
introduite; 
• la definition du terme de "consommateur" (article 
2, point D: une definition specifique conforme a 
celle util isee dans une serie de Directives existan-
tes a ete inseree; 
• les liens entre cette proposition et les Directives 
en vigueur relatives a la protection du consom-
mateur et a la protection des donnees (articles 5, 
6 et 7 et article 22, § I) ont ete precises; 
• une solution pragmatique au probleme des com-
munications commerciales non sollicitees en-
voyees par courrier electronique (article 7) est 
proposee: les Etats membres seront ten us de veil-
ler ace que les registres "opt-out" soient mis a la 
disposition des consommateurs et regulierement 
consultes par les prestataires de services a l'origi-
ne de ces communications; 
• enfin, les criteres determinant le moment de la 
conclusion de certains contrats proposes en ligne 
ont ete precises et simplifies (article 11, § I). 
La proposition modifiee de Directive sera transmise 
au Parlement europeen et au Conseil des ministres 
de l'UE en vue de son adoption dans le cadre de la 
procedure de codecision. 
Le texte complet de la proposition modifiee est 
disponible sur Internet: 
http:1/europa.eu.int/comm/dg 15 
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An amended Proposal for a 
Directive to establish a 
coherent legal framework 
for electronic commerce 
within the Single Market 
has been put fonvard by the 
European Commission. 
The amended proposal 
takes into account the 
favourable Opinion from 
the European Parliament, 
adopted on 6 May 1999, 
on the original Proposal 
(see SMN 15). A number 
of clarifications have been 
introduced in the amended 
Proposal concerning nota-
bly definitions oflnforma-
tion Society services and of 
consumers, the link 
between the electronic 
commerce proposal and 
existing consumer protec-
tion and data protection 
Directives, the treatment of 
unsolicited commercial 
commrnucations via electro-
11ic mail and determination 
of the moment when an on-
line contract is concluded. 
However, in order to 
preserve the careful balance 
of interests featured in the 
original Proposal, the Com-
nussion has maintained the 
proposed rnles linuting the 
liability of on-line service 
providers who act as inter-
mediaries. The full text of 
the Proposal is available on 
Internet. 
MISCELLANEOUS 
En reponse a nos tecteurs 
De nombreux lecteurs ont reagi tres positivement 
CJ la publication de notre enquete dons SMN n° 16 
et nous les en remercions. Nous publions ci-contre 
un aper~u des commentaires les plus eloquents. 
Ces reactions nous amenent CJ rappeler ou CJ 
preciser la politique redactionnelle de Single 
Market News: 
• Contenu: SMN est une publication officielle de la 
Direction Generale Marche interieur. Elle ne peut 
couvrir que les domaines qui relevent directement 
de sa competence (ceux qui font l'objet d'une rubri-
que specifique). A noter que la rubrique «Libre 
circulation des personnes» ne concerne plus que les 
diplomes et qualifications, la politique en matiere de 
droits de sejour et de visa relevant desormais de la 
DG Justice et affaires interieures. La fiscalite releve 
d'une autre DG, de meme que tout ce qui a trait aux 
relations exterieures et a l'elargissement. Nous pre-
senterons prochainement un descriptif detaille du 
travail accompli par la DG Marche interieur. 
• Langues: certains lecteurs regrettent de ne pas 
pouvoir lire SMN dans leur langue maternelle. Helas, 
des raisons financieres, mais aussi de delais, ne nous 
permettent pas de publier SMN dans les 11 langues 
officielles de l'Union! Nous avons done opte pour 
une presentation melangee avec des articles en 
fran~ais, anglais et allemand. Nous nous effor~ons 
toujours d'obtenir une repartition equilibree de l'es-
pace disponible: les articles sont publies environ 
pour moitie-moitie en anglais et en fran~ais. Les 
articles les plus importants (voir couverture) sont 
resumes dans l'autre langue et en allemand. Lors-
qu'un dossier evolue, le sujet est successivement 
aborde dans l'une puis l'autre langue et nous faisons 
systematiquement reference aux precedents articles 
parus dans SMN. Quant au "Dossier special", ii est 
publie integralement en fran~ais, anglais et allemand. 
• Internet: Plus que la moitie des lecteurs qui ont 
repondu consultent le site Internet de la DG Marche 
interieur suite a des articles parus dans SMN. Rap-
pelons que ce site, qui offre une navigation comple-
te en fran~ais, anglais et allemand, complete utile-
ment SMN. Lorsque c'est techniquement possible, 
les documents officiels presents sur ce site sont 
disponibles en 11 langues. 
Reader Surve 
To our readers 
Most of the readers who responded to the survey 
published in SMN 16 gave a very positive assess-
ment of Single Market News. On page 25 you will 
find a selection of the most relevant comments. 
Following these reactions we would like to explain 
the editorial policy applied to Single Market 
News: 
• Content: SMN is an official publication of the 
Internal Market DG ·covering exclusively the areas 
this DG is responsible for (see thematic sections) . 
Please note that the section "Free movement of 
people" only covers diplomas and qualifications 
issues, as responsibil ity for residence issues and visa 
policy has now been moved to the Justice and Home 
Affairs DG. Taxation issues also depend on another 
DG, as well as Enlargement and External affairs. In a 
forthcoming issue we wi ll publish a detailed mission 
statement of the Internal Market DG. 
• Languages: Some people regret they cannot read 
SMN in their mother tongue. Unfortunately our 
financial resources, as well as the production 
schedule, do not allow us to publish SMN in the 11 
official languages of the Union. We have therefore 
opted for a mixed presentation with articles in 
English, French and German. We always strive for a 
balanced allocation of the available space: approx. 
50% of the articles are published in English and 50% 
in French. The topical articles (see cover) are sum-
marised in the other language and in German. When 
a file evolves, the language in which follow-up articles 
are drafted alternates between English and French 
and previous articles in SMN are referred to syste-
matically. The "Special Feature" is issued in English, 
French and German. 
• Internet: More than half of the respondents consult 
the Internal Market DG's website following articles 
published in SMN. This website features full navi-
gation in English, French and German. Official 
documents presented on this website, which is a 
complement to SMN, are made available in I I 
languages, if technically possible. 
For more information, please contact 
Martin Heller 
Unit A-4 
TEL: ( + 32 2) 299 47 27 - FAX: ( + 32 2) 296 09 50 
E-mail: A4@dg15.cec.be 
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An unsere Leser 
Die meisten Leser, die an der im He~ Nr. I 6 ver-
offentlichten Leserbefragung teilnahmen, bewer-
ten Single Market News sehr positiv. Auf Seite 25 
finden Sie eine reprasentative Auswahl der uns 
iibermittelten Kommentare. In diesem Zusam-
menhang mochten wir nochmals auf dos redaktio-
nelle Konzept von SMN hinweisen: 
• lnhalt: SMN ist eine offizielle Veroffentlichung der 
GD Binnenmarkt und deckt ausschlieBlich Themen 
ab, fur die diese Generaldirektion verantwortlich ist. 
Bitte beachten Sie, daB die Rubrik ,,Freier Personen-
verkehr" nunmehr lediglich die Bereiche ,,Diplome" 
und ,,Qualifikationen" betrifft, da die Themen Auf-
enthaltsrecht und Yisapolitik jetzt in der GD Justiz 
und lnneres angesiedelt sind. Die Themen Steuern, 
Erweiterung und AuBenbeziehungen fallen ebenfalls 
in den Yerantwortungsbereich anderer Generaldi-
rektionen. In einer der nachsten Ausgaben werden 
wi r eine genaue Aufgabenbeschreibung der GD 
Binnenmarkt veroffentlichen. 
• Sprachen: Einige Leser bedauern, daB sie SMN 
nicht in ihrer Muttersprache lesen konnen. Unsere 
finanziellen Ressourcen, aber auch der Produktions-
ablauf, erlauben uns leider nicht, SMN in alien 11 
Amtssprachen der Union zu veroffentlichen. Wir 
haben uns daher fur eine gemischte Aufmachung mit 
Artikeln in englischer, franzosischer und deutscher 
Sprache entschieden. Dabei bemUhen wir uns stets 
um eine ausgewogene Aufteilung des verfUgbaren 
Raumes: ea. 50% der Artikel erscheinen in Englisch 
bzw. Franzosisch. Die wichtigsten Artikel (siehe 
Titelseite) werden in der jeweils anderen Sprache 
und in Deutsch zusammengefaBt. Im Falle weiterer 
Entwicklungen zu einem Thema, erscheinen Folge-
artikel abwechselnd in Englisch und Franzosisch. 
AuBerdem weisen wir systematisch auf vorherige 
Artikel in SMN hin. Das "Spezial-Dossier" wird 
durchgangig in Deutsch, Englisch und Franzosisch 
veroffentlicht. 
• Internet: SMN wird durch die Web-Seite der GD 
Binnenmarkt erganzt, die mit vollstandiger Naviga-
tion in Deutsch, Englisch und Franzosisch ausge-
stattet ist. Soweit technisch moglich, sind die hier 
abrufbaren offiziellen Dokumente in I I Sprachen 
verfUgbar. 
MISCELLANEOUS 
Gut sind Artikel in einer Sprache 
mit kurzem Resi.imee in anderer 
Sprache. 
Any business-orientated 
items are of great interest 
to us. One of the most 
helpful types of articles 
are forward-looking pieces 
which outline an antici-
pated timetable for legisla-
tion. When trying to follow 
the myriad pieces of 
European legislations this 
is an invaluable aid. 
Excellente revue. 
Trois langues, c'est une tres 
bonne idee. A continuer avec 
la meme qualite. 
Le probleme demeure la 
langue. J'aimerais evidem-
ment ne lire que du fran~ais. 
I would appreciate 
more information on 
legislative activities. 
I find SMN extremely useful both for 
my work at the Department of Trade 
and also for my lectoring sessions on 
the EC Single Market at university. 
Keep it up with such an excellent 
quality publication. 
II serait peut-etre souhaitable que SMN devienne mensuel. 
Bravo) continuez ! 
Votre revue me 
permet de comb/er 
les inevitables 
/acunes en droit du 
Marche interieur. 
Elle remplit une 
veritable fonction de 
veille juridique et 
economique. 
SMN has a special interesting editorial 
presentation. Good choices in colours, 
characters and graphic designs. It should be 
only be more frequently updated and 
circulated. 
Fur meine Unterrichtstdtigkeit i.iber die 
EU ist die Publikation sehr hilfreich, um 
auf dem laufenden zu bleiben. 
Des dossiers sectoriels 
plus etoff es avec 
des chiffres plus 
abondants seraient 
bienvenus. 
T res belle presentation. 
Les dossiers speciaux 
sont tres bien rediges 
et tres interessants. 
J'apprecie vos articles qui sont clairs et qui 
resument bien Jes sujets traites. 
There are not too 
many issues and 
articles on Eastern 
European steps 
already done in 
order to meet the 
Single Market 
requirements. 




Please go on! 
More information about free movement 
of goods and people is needed. 
The mediocre rating 
for reliability is due 
to my legal interest: 
for a lawyer the 
information provided 
seems to be quite 
superficial. 
La rubrique 
"En point de mire" 
sur la couverture 
permet d'avoir une 
bonne idee des 
themes importants 
a retenir. 
Concerning the objectives of this publication, 
the general opinion is clearly positive. It would 
be pleasant if the layout could be improved. 
Namely by including some more colour and, if 





ist vie/ zu gering. 
On the other hand, 
SMN is not a legal 
publication, so maybe 
I should not expect 
more details. 
Besonders gelungen ist die Verwendung dreier 
Sprachen - Fachvokabular! Trotz hdufiger 
lnternetbenutzung ziehe ich gedruckte Form 
vor -Dokumentationsgriinde! 
S'il etait possible de l'avoir en 
espagnol, et en blanc et noir, 
c'est plus facile a photocopier! 
Tous les commentaires et les resu ltats de cette enquete sont disponibles sur Internet: 
Respondents' comments and further details of the results of the survey are available on Internet: 
Die ei ngesandten Kommentare sowie Einzelheiten zur Befragung sind auf dem Internet verfugbar: 
http://europa.eu/int/comm/dg 15 
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bitte den Coupon an folgende Adresse: 
Marisa Banasiak 
European Commission/Commission europeenne/Europaische Kommission 
Internal Market DG / DG Marche lnterieur / GD Binnenmarkt 
Unit / Unite / Referat A- I 
Rue de la Loi 200 
(C I 07 5/53) 
B-1049 Bruxelles 
Fax: + 32 2 296 09 50 
E-mai l: A l@dg15.cec.be 
ORGANISATION ------------ ------ -------
ADDRESS/ADRESSE ________ _____ _ __________ _ 
PHONE/TELEPHONE/TELEFON _ _ _ _ _ _ _____ _ _________ _ 
FAX ____________ ___________________ _ 
E-MAIL _______ _ _ _______________ _ _ _ _ _ _ 
SECTOR(S) OF ACTIVITY/SECTEUR(S) D'ACTIVITE/ARBEITSBEREICH(E) 
CONTACT PERSON (name, first name, title) 
PERSONNE DE CONTACT (nom, pre nom, titre) 
ANSPRECHPARTNER (Name, Vorname, Titel) 
---~-------------------------------------------------------------------SMN_l8 
For further information / Pour plus d'informations / 
Weitere lnformationen 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Important notice: Due to the restructuring of Commission departments the former DG XV, Internal Market and Financial 
Services, is now called "Internal Market DG". In the course of the forthcoming months E-mail and Internet addresses will be modified 
accordingly to reflect this change. However, the E-mail and Internet addresses provided in thi s issue of SMN will remain operational 
at least until the next issue is published (December 1999). The units referred to in the contact points provided in the present edition 
belong to the Internal Market DG, unless otherwise stated. 
Remarque importante: La restructuration des services de la Commission europeenne entra1ne des changements de denomina-
tion . Ainsi , l'ancienne DG XV, Marche interieur et Services Financiers, s'appelle desormais "Direction generale Marche interieur". 
Durant les prochains mois, les adresses E-mail et Internet seront modifiees pour tenir compte des ces changements. 
T outefois, les adresses E-mail et Internet qui figurent dans le present numero de Single Market News resteront valables au moins 
jusqu'a la prochaine edition ( decembre 1999). Sauf indication contraire, les un ites mentionnees en point de contact sont celles de la 
DG Marche interieur. 
Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Umstrukturierung der Kommissionsdienststellen heiBt die fruhere GD XV, Binnenmarkt und 
Finanzdienstleistungen, nunmehr "Generaldirektion Binnenmarkt". Um dieser Veranderung Rechnung zu tragen, werden die ent-
sprechenden E-mail- und lnternet-Adressen in den kommenden Monaten geandert. Allerdings konnen die in diesem Heft genannten 
E-mail- und lnternet-Adressen mindestens bis zur Veroffentlichung der nachsten Ausgabe (Dezember 1999) verwendet werden. 
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